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ACTA SANCTAE SEDIS

Epistola Pro-Nuntii Ap. ad Rev. Delegatum pro Missionibus,
de obitu Sodalis L. Dusio, Episcopi Ihosiensi
NONCIATURE APOS'I'OI,IQUE
Tananarive, 11 Novenibre 1970
Carissimo P. Archetto,
Ricevo ora la Sua del 5 novcmbrc e vedo quanto la perdita di
Mons. Dusio L'abbia addolorata. Anch'io ne sono stato profondamentc colpito, come del recto l'Episcopato, it clero, it popolo c perlino
gli stranieri the abitano qua. Non tento neppure di csprimere quale
pena sia stata per me vederlo declinare senza rimedio fra le alternative di spcranza e di angoscia the Ic ultime fasi del male hanno
detcrminato in tutti noi . La sua capacita , it suo zelo, la sua sorridente bonta, it suo carattere leale ed amichevole, gli incontri con
lui a Tananarive, i giorni passati insieme nella sua diocesi mi tornano sempre alla mente e mi fanno stringere it cuore. Ogni giorno
nella Messa e nella recita del brcviario raccomando la sua anima
al Signore e sono certo della sua interccssione per la giovane diocesi rimasta cosi presto priva del padre c pastore.
Quanto ai missionari di lhosy, non mancherb di star loro vicino con ogni affetto c premura per sostenerli ed incoraggiarli in
qucsta grave prova. E per essi e per me di sollicvo e conforto it
pensiero chc i Lazzaristi di 'Torino continucranno ed accresceranno
gli sforzi per aiutarli.
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mio personals esprimo a Lei, alla Provincia, a tutta la Congregazione vivissime condoglianze per la morte del buon e fedele servitore della Chiesa e del Vangelo. A queste condoglianze si unisce
altresi la piu sentita riconoscenza per le moltcplici opere di bene
avviate da Nlons. Dusio e dai suoi confratelli in quel vasto e difficile territorio del sud malgascio.
Vorrei far giungere una parola anche alla mamma di Mons.
Dusio, ma ne ignoro l'indirizzo e non so neppure se la sua eta e
Ic condizioni di salute hanno permesso di farle conoscere la morte
del figlio. Allego pertanto a questa lettera uno scritto per la Signora
Dusio e prego Lei di farlo giungere a destinazione , se e quando
lo credera opportuno.
II Signore La benedica insieme con la grande e cara famiglia
vincenziana.
Con fraterna solidarieta nel dolore ed in unione di preghiere
on conferino

sempre Suo aff.mo
J,A M iche le CECCHINI
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CURIA GENERALITIA
Circularis epistola Rev.mi Superioris Generalis pro anno 1971
('ONGRE(;A'I'I0 \IISSIONIS
('nri ❑ (.cncraliti;t
LC R 4170

Rome, le 8 Decembre 1970

Mes Bien chers Confreres,
La grace de Notre-Seigneur soil avec sous pour jamais!
1. Dans la perspective de la nouvelle annee toute proche, nia
joie est grande de m'adresser a vous, pour vous offrir tees voeux,
en y mettant toute la write qui apparait it ma conscience, pour le
plus grand Bien de chacun d'entre vows. Mon intention est de vows
apporter un rcconfort dins le partage de notre foi commune. C'est
la que noun trouvons toutc l'assurance dont nous avons besoin ct
la ressource profonde Bans notre effort de fidelite et de renouvelletnent.
2. Vous savez comme moi it quel point nous vivons dans tin
monde capable de noes derouter et de noes desar4onner. Sa croissance rapide et ses bouleverscments profonds sont un appel du
Seigneur it une action apostolique renforcee et renouvelec. Plus
que jamais l'Eglise est appelee a manifester la force stable de la
Parole du Seigneur qui fonde et cclaire la creation prescntc, permettant a I'homme de trouver Ics chemins vrais de sit proprc vie.
Stat crux duet volvitur orbis. Notre foi derncure ce rclais indispensable de faction du Seigneur en son Esprit. Nous sommes envoyes
au monde daps l'clan mcme de la mission de Jesus.
3. Nos assurances anciennes tombent Ics unes apres les autres.
Nous sommes engages dans un processus devolution constante
qui rend Ics institutions les plus fondamentales et les plus necessaires inoperantes sans I'appui inventif des personnes engagecs.
La formation permanente est dcvenue le fait de toutcs les professions, de toutes les conditions. Les capacitcs se ruincnt it demeurer
immobiles, dans une tranquillite aveugle. Cc qui est insuffisamment
developpe devicnt de plus en plus pauvre et desarme sans un sursaut en avant.
4. Cette necessite exigeante concerne notre foi , le plus essentielle de tour les biens que Dieu nous donne. Sans renovation, sans
progres, ells s'effrite, et tend it disparaitre , noun laissant dans le
vide et 1'incertitude . Sans doute, Ia foi est-elle toujours la meme
semence divine inserce en notre vie et dont le Seigneur procure
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l'evolution des mentalites nous obligent a etablir notre foi Bans
une autre culture, une autre civilisation , et pour cela, a bien discerner ce qui est essentiel et permanent de cc qu'on pent tranquillement ahandonner au passe.
5. Le trouble est reel et parfois considerable pour plus d'un
d'entre nous . On se dernande si on ne s'cst pas trompe dans l'orientation et le don de sa vie dans Ic sacerdoce et la vie consacree. 11
arrive meme qu'on ,title plus loin et qu'on s'engage en des experiences en dehors de notre condition, pour connaitrc davantage
les elements reels de ('existence. La voie etroite parait peu praticable, au moins pour soi, ou meme pour d' autres que notre ministere est appele it servir. On n'est pas necessairement inquiet pour
autant, it arrive qu'on se detache sans drams des liens de l'Eglise
et de la Compagnie. On doute, et on chcrche un terrain plus ferme,
ou du moins une vie plus satisfaisante. On a le sentiment - et c'est
vrai - que la formation recuc est differente de celle qui est necessaire aujourd'hui, et qu'il y a des voies nouvelles it ouvrir. Dieu me
garde de juger aucun de ceux qui nous quittcnt, its ont lours raisons que je m'efforce de comprendre. \ous aeons les ru tres d'approfondir une fidelite (font la Compagnie comme ma propre conviction me demandent d'etre le gardien, pour ce qui depend de moi.
6. Rion de plus normal que la tentation, au moms celle dont
nous ne sommes pas I'auteur ni le complice. Jesus lui-meme a du faire
un choix ditficile a la croisee des chemins. Les disciples n'en furent
pas exempts, a tel point qu'il s'y seraient brises sans ('assistance
particuliere du Seigneur. L'epreuve est au coeur de la vie. Mlle
est necessaire a la formation de ('homme et du chretien. La lutte
est normale et la victoire difficile. C'est une tentation pour noes
de trouver une securite dans la masse des hommes, plutbt que
Bans le petit troupeau expose a la contestation et it la dif Iculte d'une
position hors du common. C'est, d'une maniere, one loyaute et
meme une noblesse d'etre un homme conrme tout le monde, artisan de sa propre vie, responsible de ses options en toutes chores
conformement a sa conscience. On a besoin d'expericnce concrete,
d'une sagesse qui ne soit pas pretentieusc ni trop irreelle. On se
(lit que le monde de dernain ressemblera peu a cclui d'aujourd'hui,
et on craint de manquer sa vie. On pense que l'experience courageuse d'un nouveau node d'existencc a plus dc valeur, ou du moins
plus de realisme, que la docilite aux positions convenues.
7. Quels que soient notre tentation, notre doute ou notre
reticence, la solution vraie passe par un exact discernement. La
conformite aveugle, passionnec ou decouragec, nest pas une solution . La lumiere peut titre difficile a faire, mais quel homme vou-
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eclairante. I' en a-t-il une autre ? Nous savons quelles ont ete leurs
incertitudes, lours illusions meme genereuses, Icur difliculte a reconnaitrc le dessein de Dieu dans leur proprc histoire. I.e monde
ancien croulait sous leurs pieds, et le monde nouveau lcur paraissait terriblement vague et fragile. Le Seigneur Icur echappait.
Quc voulait-il au juste, que preparait- il ? On nc pouvait le dire.
11 les avait jetes stir la route, et celle-ci n'avait de trace sur aucunc
carte. La Passion finit par tout aneantir, et it n'y cut plus, un moment , que des enfants perdus. Meme quand l'Esprit sera venu,
it y aura a porter la charge d'inventions tres neuves, daps la fidelite' an Christ des Evangiles. Le monde restera redoutahlc, v compris
le monde ancien qui adhere intimement a Icur sensibilite. Qu'ont-ils
finalement conscnti au Seigneur sinon tine pauvre fidelite mortifiee ? Paul lui-meme aura-t-il d'autrc ressource que de se conficr
a la grace toute personnelle de Jesus ? Les disciples ont su rester
avec Ic Maitre, hors le fils de pardition, dont l'ohscur mvstere deconcertera toujours. (i Vous rtes, vous, ceux qui sort demeurcs fonstamment aver moi dais mes epreuves, el moi , je dispose pour vous du Rovaume, comme le Pere en a dispose pour ntoi ^) (Luc. 22, 28-29).
8. L'experiencc du Christ ressuscite pone loin au-dela de
toute experience spirituelle antericure. Tout est change. 'l'out est
nouveau. Tout devient possible. Les prohlemes insoluhles demeurent Bans le passe. II v a toujours desortnais tine porte qui s'ouvre
it I'Esprit. II n'cst meme point d'autre solution que d'accepter la
nouvcaute foncierc de 1'existence. La verite apparait Bans une
transformation profonde du jugcment. L'Esprit veille en chacun
ct prie obscurement pour nous delivrer dc toute tenebre et nous
donncr joyeuse libcrte en Jesus-Christ. Alais it fast faire le chemin.
II fact accepter de se laisser conduire, sans regimber contre l'aiguillon. 11 faut savoir mettre la mort an service de la vie, et l'humilite de l'apotre an service de son assurance. Contre tine telle loi,
it nest pas de prescription. La sagesse passe par des voics verifiees, metne si elle consiste d'abord a croire en la sagesse des autres.
9. 'I'elles sont hien notre responsabilite et notre mission permanente. II West d'autrc remede aux froideurs de l'indifferencc que la
foi vivante. Cc n'est pas d'abord tine securite. Le propre de la foi
est an contraire de nous livrer it une insecurite humaine fonciere,
nous permettant de I'accepter de bon cocur, ct de rehondir d'autant
mieux vers ('unique securite de la Parole de Dieu, rer tic et soigneusement gardee. Nous pouvons par la partager d'autant mieux tant
d'insecurites humaincs, et faire servir notre vie a leur trouvcr tin
sens et tine solution. Il y a une maniere de tout reprendre a zero
et de reconstruire sur un monde ecroule qui nest pas vaine tentation ; it y a une humilite vraie qui a les promesses de Dieu: celle
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le pauvre de Jesus-Christ, dans Ic monde moderne, sans beaucoup
d'apparence ni de capacite immediate, mais vigilant dans le Seigneur et assure dans la force de ]'Esprit, scut capable d'action efficacc. Notre sagesse vient du dchors et de plus haut que notre
experience. II y a une pauvrete essentielle it refaire constamment
clans notre vie, avec la grace de Dieu, moyennant la priere et le
consentement loyal au libre vouloir de Dieu. Le chemin de la vie
ressuscitee demeurera toujours le partage de la croix du Seigneur.
Assurement , le sacrifice est un ingredient tres fort et memo dangereux, qui ne relcvc d'acune facilite de propos ni d'emploi. Mais
notrc risque est sans doute beaucoup plus d'esquiver le bienfait
du sacrifice que d'en faire un usage mal adapte.
10. L'amour des hommes demande it se nourrir de la substance
de notre vie . I.e Christ a aime I'Eglise, corps et amc, de toute sa
force d'homme, sans limite ct sans conditions . Soul cet amour a
pit etre determinant. 11 y a plus de verite dans ]'elan de ]'amour
que dans les calculs d'une certaine prudence qui tie marque pas
d'arguments. Le vrai probleme nest pas d'echapper a des frustrations vivement resscnties , it est W aller assez loin dans l'engagement
de soi-memo pour echapper it de trop pauvres problcmes. La clemimesure n'aboutit pas. La discipline n'a pas de valour en clle-memo,
mais vue dans son rapport avcc sa fin profonde, elle retrouve toute
I'amabilite d e ]' amour vrai qui tic trompe pas . ('c nest pas rien
de porter le poids de l'eternite dans son cocur, mais y a-t-il one autre
fa5•on de prendre l'homme pour cc qu'il est et de Ic servir en verite?
11. Ne laissons done pas la Parole de Dieu s'obscurcir dans
noire conscience. Nous savons Ics mots du Seigneur, mais sous
toujours a Lui demander de les comprendre et d'en vivre. Notre
foi tic revele pas dans l'immcdiat toute ('experience dont elle est
rich(,. Les disciples tie decouvrent qu'au contact de la resurrection
de Jesus le prix de ]cur pauvre fidelite. I 'experance ne decoit pas.
Le fruit en est promis it notre patience. ],'important est de refaire
chaque jour notre pain , car dans l'ordre de ]a foi chacun doit le
gagner et meme le faire pour sa part . <, Que le Dieu de la paix luimivne vows sanctifie totalenrent , el que votre itre enlier, 1'espril, 1'airne
el le corps, soil garde sans reproclle a I':IT-iwenlent de Notre Seigneur
jesuc-l'hrist. Ii est fid?le, Celui qui vous appelle: c'est encore Lui qui
jera ce/a n (I Thess, 5, 23-25). Notre fidelite s'inscrit dans celle du
Christ Jesus, qui dit assez la valour d'unc fidelite obscure et mortifiee. On petit branler la tete amour de nous. La soumission au
jugement des hommes tie sera bonne pour personne . La verite
spirituelle suit un chemin de crete ou ]'effort pour la saisir est inseparable de I'humilite pour la recevoir.
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ne cedons pas a une vaine dispersion. Bien au contraire, partageons
notre souci, notre pcine; partageons cette foi que Dicu ne cesse do
nous rendre; que le Bien de chacun devienne regulierement cclui
de sa communautc apostolique. Reconnaissons mutuellenient notre
defaillancc. Portons ensemble le poids de cc monde riche et deconcertant. Apprenons ensemble it le connaitre. C'est dans la communaute fraternelic que !'Esprit se manifeste et qu'il rcvele JesusChrist au monde. Comme MARIE silcncieuse gardons notre coeur
pauvre dins la main do Dieu, et ne doutons pas de sa puissance.
JESUS a connu le premier les predications infructueuses, les oppositions exacerbecs, les defections croissantes. Mais it a loue la
sagesse de cclui qui, ayant trouve la perle rare, a compris qu'ellc
valait bien l'abandon de tout le reste.
13. Saint VINCENT ne decourage pas l'inv ention . II ne meconnait point le besoin de I'homme. 11 ne s'embarrasse pas plus
ne convient de limites etahlics. Mais it obeit it Dieu, entendu clans
on cocur qui le prie. 11 ne rejette pas le pain rassis de 1'Evangile
et de 1'exp6rience eprouvee. II s'en nourrit et en renouvclle la provision. II fait son chcmin jour apres jour Bans la constance. 11 sait
que Dieu multiplic par cent et millc la semence do foi et d'csperance dans la terre patiemment cultivee. Au dela de I'cprcuve enduree, le disciple ne manque pas d'apercevoir la terre que Dieu
lui donne.
a Souvenez- vous de vos chefs, eux qui vous ont fait entendre la
parole de lieu, et considerant !' issue de leur carriere, imilez leur fiu.
JESUS-CHRIST est le mime bier et aujourd'hui, it le sera a jamais. Ne
nous laissez pas egarer par des doctrines diverses et etrangeres: car
est bon que le coeur soil affermi par la grace * (llebr. 13, 7-9).
14. Mes chers confreres, j'ai confiance que vous saurez entendre ces paroles que j'ecoute avec vous. Elks portent toute l'esperance de nos communautes et de la Compagnie. Elles sont ma reference face it tous Ies problemes qu'apportent nos provinces et
chacun de nos confreres, a commencer par les plus eprouves.
Avec nos confreres et freres de la maison de Rome, tout devoues it votre service, je m'unis a votre priere pour que mes voeux
de cette annee soient exauces du Pere de touter misericordes.

Superieur general
P.S. - Mon intention est de vous adresscr Bans quclquc temps tine
autrc lettre pour vous donncr des nuuvelles de la Compagnic.
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De Commissione a studiis efformanda, ad mentem
Conventus Generalis extraordinarii
CONGREGA '1'IO \IISSIONIS
Curia Gcncralitia
LC R 1j'71 Rornae, die 12 ianuarii 1971
Confratres carissimi,
Gratia 1)ornini Nostri lesu Christi sit semper nobiscum!
Ut bene meministis , Conventus Generalis Extraordinarius haec
decrevit: a Congregatio Missionis studia seria et profunda sub
ductu Superioris Gencralis annis proximis eo peraget, tit theologiam de vita christiana, de fine Congregationis, de consiliis evangelicis, de votis in sua vita communitaria ct de ceteris quaestionibus
fundamentalibus ad nostrarn vitam pertinentibus, ante Convertturn Generalem proximum praeparet s (Deer. Temp. 2, post art. 54
C'orrst.; cf. VINCENTIANA, 3-4 [1969] p. 95).
Cum Consilio nostro Generali, Nohis visum est oportere ut
peculiaris Commissio Sodalium ex diversis regionihus sell linguis
crearetur, ad huiusmodi 1)ecretum in praxim efficacius deducendum. Quac Commissio internationalis, ac sex constans Sodalibus
a variis secundum linguas Coetibus propositis, suam sibi lahorandi
mcthodum seliget, suumque coordinatorem seu praefectum designahit. Quae, tamcn , Commissio non est censenda ut cooperatorum exclusiva. Scilicet, unumquodque membrum consilio et auxilio
iuvari poterit aliorum etiam Sodalium, quorum peritia seu dissertationes notae, sint, in Coetu ad quern pertinet.
Post experientiam in Conventu Generali Extraordinario habitam,
de Coetihus iuxta linguas seu similitudinem problematum efformatis, et ctiam ut omnes quodammodo Provinciae et Viceprovinciae
repraesentarentur, hos Coetus censuitnus constituendos:
1. Provinciae a lingua Gallica (Prow. Belgica inclusa) nuncupatae;
2. Provinciac pacninsulae Ilihericac (V. Prov. Mozambicana
inclusa);
3. Provinciac a lingua Italica nuncupatae;
4. Provinciac ac Viceprocinciac totius Americae Latinae;
5. Provinciae ac Viceprovinciae a lingua Anglica (Prov. Indiae, Indonesiae, Philippinarum, et V. Prov. Uticensi inclusis)
nuncupatae;
6. Provinciac ac Viceprovinciae Europae Centralis.
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singular quarum interest , intcrrogatac sunt.
Vclim igitur a obis exposeere , ut mihi cum Sodalem candidatum proponatis , quem aptiorem iudicetis tit, apud hanc Commissioncm internationalem , vestru m Coctum repraescntct. In quo
scligendo, haec prat oculis habcantur requisitae condiciones:
a) Ut sit extra numerum Visitatorum seu Vicevisitatorum;
b) Ut Conventui Generali annis 1968-1969 interfuerit;
c) Ut in his peritus sit: theologia, historia, lure canonico,
psychologia , sociologia, etc.
In votis habeo tit vestra responslo ad me perveniat intra diem
15 februarii 1971, tit Coetus sine mora constitui possit , et primo
congregari ante festum Paschac huius anni.
Gratum ex animo propter hoc mihi praestitum auxilium, omnia
vohis vestrisque Sodalibus a Domino adprccor,
Addictissimus vohis
James \N

RicHARDSON ,

C. A1.

P.S.: Enixe rogantur Visitatores aut V icevisitatores, tit huius epistolae excmplaria, illis c suis Sodalibus transmittant, qui
ultimo Conventui Generali interfucrunt.

Natalicia invitatio ad subveniendum nationi Pakistanae
CONGREGATIO \1ISSIONIS
Curia Gcncralitia
Rainac, die 16 ianuarii 1971
Confratres carissimi,
Cratia Ihmrini Nostri lesu Christi sit senrper nobiscunr !
I't subsidium egentibus pracstitum ipsos revera iuvare possit,
quodammodo continuum in tempore esse debet. Quod principium
bene scimus capitale fuisse apud sanctum Institutcrem nostrum,
in caritatis operibus exercendis.
C'alamitas nuperrime Pakistanarn Orientaleni regioncm, inter
pauperrimas mundi plagas reccnsendam, tarn luctuose depopulata,
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Ad (Iuam alimenta ac medicamenta, quamvis non sine mora, undique missa sunt. Multa quidem facta cunt: sed plura mancnt peragenda. Scilicet, ut hoc hun)anae caritatis ac libcralitatis inceptuni
durahiles profcrat fructus, oportet tit in posterum, quantum fieri
poterit, huiusniodi calamitates praecaveantur.
Quod in votis habet natalicia invitatio nobis facta auctoribus
Caritatc Internationali, Pontificia Commissions lustitia et Pax,
necnon Unione Superiorum Generalium. Quam invitationem vohis
transmitto, Confratres carissimi, ommnen) vestram rogans et expostulans cooperationem, tit ipsi revcra respondeatur, turn a nobis
on)nihus, turn a fidclihus nostrac curae commissis.

Janie. W. RICHARDSON, C. M.
Superior Geni'ralis

Rome, le 11 Decembre 1970
API'PL l)/,, NO EL POUR LE PAKISTAN
En reponse a une invitation du Saint-.Singe, les principaux organismes catholiques concernns par la catastrophe du Pakistan se sort
rerunis autour de Caritas Internationalis.
.•l pros avoir entendu les representants de la Ilierarchie du Pakistan
et les experts qui reviennent d'une premiere enquete stir place, its estinment qu'un tenroignage cornnnur esl necessaire: it n'est pas possible de
celebrer la Natizvte sans aider les sinistres du Pakistan.
Aprns les premiers secours c 'est tout un programme de developpement qui est propose par les responsables locaux: maisons-refuge,
outillage d'agriculture et de pecherie.
("CO dens rnr crppel c(rnnnun it prc'cant qra^ eons a(lressons it
/,occast')n Ile Noel.
CARITAS INTERNATIONALIS
ORDRE SOCCF. RAIN MILITAIRE

DE MALTS

:iOCIETE DE SAINT-VINCENT DE PAUL
ASSOCIATION INTERNATIONALE

DES CIIARITES

SAINT-CINI'FN I

DE PAUL

S. E. D.O. S.
UNION INTEI NATIO NALS DES SI'I'F:RIFURS GI :NERMA
UNION INTER'.. I 1)NALE DI. SI'I'I'RIFCRF :S GI:NIR:11.F,.

A set appel s'associe

o

Mani

tese N.
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1. Solon les derniers renscignements , la situation alimentaire et sanitairc
nest pas vraiment preoccupante. Pour Ic moment, on ne demands
d'autres envois de vivres ou de medicaments.
2. Le prohleme Ic plus urgent a resoudre c'est I'hahitation. Etant donne,
toutefois, que la construction de maisons privecs est un projet a long
terme dont la realisation pout durer des annecs et qu'il faut, d'autre
part, proteger immediatement la population contre le danger d'un
nouveau cyclone (ces catastrophes se produisent en movenne deux
fois par an ) en lui permettant de trouver un refuge et ainsi de survivre, les organisation signataires de I'appel proposent la construction
de • maisons -refuge +.
3. Tous les experts et les autorites civiles et rclig_ icuse se troment d'accord
sur I'utilite d'un tel projet.
4. Ces maisons-refuges devraient heberger, en cas de necessitc , toute la
population d'un village (en movenne 200 a 300 personnes). Elles seront haties sur des piliers en ciment pour que, en cas d'un raz de
mark, I'cau puisse s'ecouler sans rencontrer d'obstacles.
5. Cesse Ic danger, ces edifices pourront servir a toutes fins utiles au benefice de la communautC•: ecoles, dispensaires, centres sociaux, etc.
6. Rien n 'empeche qu'un projet de construction
aussi envisage.

de maisonnettes soit

7. Les frais d'une maison-refuge varient entre 1000 et 10.000 dollars,
ceux dune maisonnette entre 200 et 400 dollars.
8. L'action it entreprendre devrait avoir une certainc flexibilite, soit en
cc qui concerne la manicre de la presenter au public, soit dans sa
realisation sur place par les responsables.
9. AprCs la phase de la reconstruction on doit penser au developpernent
du pays. Des maintenant on envisage la distribution d'outils agricoles
et de filets pour les pcchcurs. L'achat de bateaux de peche sera prohablement pris en charge par Ia Croix Rouge Internationale.
10. Chaque organisation est libre d'cnvover les sommes recoltecs a ('aritas Internationalis ou lien is ('organisation propre travaillante sur place.

Grates de subsidio pro Pakistan redditae.
ITALIA - CARITAS
Prot . n. 3398 1C

Roma, li 14 dicembre /970

Reverendissimo I'adre Superiore,
gradisca it nostro pit} vivo ringraziauuento , per it contributo di
L. 156.871 the ha voluto invktrci quale segno tangihile delta Sua adesione alle iniziative di umana solidarieta rla not promosse per venire
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popoli del Terzo Mondo.
Le assicuriamo the Betty sonnna i' slala giy utilizzata per i soccorsi di emergenza, disposli in favore dei (ratelli colpiti dallo spaventoso uragano abbattutosi sul Pakistan orientale.
Questa Sua generosa adesione a Italia Caritas mentre confernia in not la certezza the essa interpreta i sentimenti pia profondi di
tante frnntglie italiane e le ideality piti nobili di tanti gruppi giovanili ci impegna it proseguire con sempre maggiore alacritti sulla via
the abbiamo intraprrsa, quella the tende ad un incontro di tulti i popoli nella giustizia a ne/la carito.
l oglia anche gradire l'omaggio del nostro periodico: potry cosi
rendersi conto del ritmo Belle nostre iniziative e Tarsi veicolo di bene
nell'espletamento del Suo alto apostolato.
('on i pit'' devoti saluti,
Guglielmo R OSATI
Rev.mo Padre James RICH.ARDsoN
Superiore Generale della
Congregazione della Missione
Via Pompeo \'Iagno, 21 - 00192 R 0 AI A

REGIMEN CONGRI ;GATIONIS
1:R1a"I'IONES E'I ' SI l'1'R1-:SSIONI.S
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I)( )\I IS 1 'ROVI NC'IA

1470
lul. 7
Ravagada

Indiae

lul. 27
Graz
(31 \laricng.) Austriae
Oct. 14
Pamplona

11. Caesaraug.

Dec. 3
Bilbao

If. Caesaraug.

erecla
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DIES- NoMEN

OFFICtcI1

DoMus " PROVINCIA DI;R.

1970, Aug. 3
I'ESA S.
Superior London 18°
If. Salmantina
\IORDICLIA \I .
Dir. Fil. C. (Sardegna)
IIEKSOSUBROTO C. Sup . Pro,.
Indonesiae
DARRACQ J .
Superior Rerceau tle
G. ' l'olosana
.tit I
\ ENCE D.
\'cnezuelana
t ludad- l>"lu m

Aug. 4
'I'A\MAGNONE G.

Oecon. Gen. (Curia Gen.)

Aug. 5
MULET CO1.1. J. Sup. Pro,.
1.F.ONE G.
Consultor

If. Ilarcinon.
1. Neapolit.

Aug. 12
13oLJKA S.
I'OGORELC Z.
I'RONTELJ A.
ENRIQUEZ-A. A.

Jugoslaviae
Superior !jubljana
• St. Jakob ob S.
•
,Lliren
Sup. Pro,. Cabana

Aue

A.
C ALCAGNO
Ahn.\ T.
I NCERTI-T. G.
Plcco:i V.
P L'ORONCINt A.
VAI.DIVIELSO

GRAz IANo A.

Superior Sevilla 16" 11. Salmantina
Vp. SAF. N. A.
• Dallas
•
Co,no
I. 'I'aurinen.
• ('hieri

Cagliari 2"
Cagliari 3°
• Genova

Aug. 2X
I'RF.SA B.
STEEG\IANS 11.
ARANGURF\ 1).
GALLASTEGCI V.
\ICRILLO J.
I,ARRASETA J

Superior Cebit City
1'hilippin. 2 tri.
Ilollandiac
Oec. Pro,.
Superior Alurguia
If. Caesaraug
• Cartagena •
• Raracaldo 3"
' Pamplona
I.CRAN A.
^ Beograd
Jugoslaviae
13uRNI J. o
Paris 10" 1lollandiac 3 tri.

Sept. I
CAMPOS J.

Dir. Fil. C.

(Belo Horiz.)

- 142 -

DIIs -No MEN

OFFICIUM

Do M us

PROVINCIA

1)uR.

Vp. SAF. N. A.

2 tri.

Portoricana
1. Taurinen.
MIadagascaren.

2 tri.

Sept. 5
Superior Houston
DICHARRY W.
'I Ponce 41
IIERNANDEZ B.
Verbania I.
PIANO M. a
Betroka
RAZZU G.
1kosy
REVIGLIO A.
Tien-Mu
BEUNEN G .
Goscikoroo P.
WEISAIANN J.

Hollandiae
Poloniae

2 tri.
2 tri.

>
Slubice
TYSZKA A.
FL'JAWA F. lW'rok/arc

Sept. 10
)1tLI.AN F.
CAPASSO G.
JACONO C.
1'IRABOVI V.

'
n

Blackrock
Palermo
Chirti

n

('amnia

Hiherniae
1. Neapolit.
u
2 tri.

Sept. 12
ORCAJo A.
GARCIA F.

,I

ORUOSEZ T .
IIERRERA A.

1)

Granada
Madrid 9°
Melilla
Limpias

H. J'Iatriten.
0

»
#

(Levant)

FESEUILLE J.-P.

Sub D.Fil.C.

PARDrs G.
BERNIFRE \1.
0' DOHt:Irrv J.

Dir. Fit. C .
Dir . Fit. C.
Dir. Fit. C.

(Toulouse)
(.Suisse-Rom.)
(Eire)

Secr. part.
Sup. Gen.

(Curia (;r n. l

Sept. 15
MURPHY J.

Sept. 17
MuLASSANO G.
SCHIFF A.
CERVINI A .
RAMIPINO

G,

Superior

1. Taurinen.
n

.>

Verona
Udine
Sarzana
Domus Intern.

I . Neapolit.

A

Maters
Pamplona
( nova Doni .)
Las Palmas de
G. C. (nova D.)
New York 15°
Orotava
Ilelsinu'ir

3 tri.
2 tri.

Oct. 1
DURANTE C.
CONCUERA C.
SANZ P.
PINAZO G.
RODRIGUEZ R.
GoMMANS W.

11. Caesaraug.

Hollandiae

3 tri.
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I)Irs-NOMEN

OFFI('tt ' M DOMt .'S • PROVINCIA DuR.

Oct. 5

Superior

('OussET R.

1 of louse 1 "

G. 'I'Olosana

Oct. 8
ARGOTE S.
ZIMMERMANN L.

Superior
Consultor

Maracav

Venezuelana
V p. SA F. N. A.

Superior
•

Valdemoro
Valladolid

Ii. Matriten.

Oct. 15
'LOBAR L.
DiEz V.

LUPI ANE7, E.

•
H.

(iLOWATZKI

PERSI LI D.

Assist. Nat.

GIANSANTI

jut!. Alarialis
G. ,
Superior

Oct. 19
I.ER(:A A.

Superior

WIFSNER 'I'H.
Dt'KAI.A J.

Consultor
Superior

K RZS'STECZKO H.

»

SURMA If.

»
»

IO\YINSKI

E.

Andujar

2 tri.

Sup. Prot.

Germaniae
( Italia)
1. Ronlana

Roma 11

La Laguna

11. Caesaraug.

Vp.SA F.Angel.
Krakow 1"
Poloniae
Olcza »
Grodkutc
•
.Skicierzyna

2

tri.

Oct. 22
'I'Rov L.

PARENTE F. J.

Superior
•

NIA110NEY G.
MENNF.NS L.

Consultor
Superior

IIUONEKAMP J.

•

I )IF:TYORsr L.

Malvern

Australiac

Orense

II. Salmantina
SA F. Orient.
Hollandiae

Susteren
Eefde
Panningen

Oct. 26
F IR(MICKI E.

Consultor

Poloniae
»

I)t KALA J. »

Superior
('ARVAI.HO F.
111MCHM)o A. .1

Felgueiras 5°
Funchal

1usitana

Nov. 5
GASCUE J. To.

Sap. Prot .

Portoricana

Nov. 6
CAMAU P.
MUt.t.AN F.

Superior Villebon
Consultor

16" G. Parisien. 3 tri.
I I iberniae

O' Dowo D.
LANE
'1'H.
n
n
HARRY M.
FUF:NTES P.
Superior Madrid
(nova Dornus) If. Salmantina
• N. It. Numerulus civitati nornini appositus, nunierum refers quo
Domus in Catalogo 1970 recensetur. Quod pro its locis fit, ubi altera salter adsit Congregationis Domus in Catalogo inscripta.
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Mutationes Sodalium apud Domum Generalitiam

1). J. VILBAS ad suarn Provinciam Gallicarn 'l'olosanam reversus est, et ibidem Secretariatui Provinciali addictus.
D. J. MURPHY, Superior in Blackrock Provinciae IIiberniae,
in Domum Generalitiam vocatus est, ad officium Secretarii particularis Superioris Gencralis suscipiendum.
D. L. VAGAGGINI, ad suam It. Rommnam Provinciam reversus
est, et Collegio Alheroni, apud Piacenza, professor adscriptus.

1). L. 11. 'I'IMME.RMAN., expleto Oeconomi Generalis officio, ad
suam Ilollandiae Provinciam rediit.
D. G. TAMMAGNONE, ofliciurn Oeconomi Generalis suscepit.
D. R. RESA, infirmae valetudinis curandae causa, in Hispaniam
rediit, Prov. Hisp. Caesaraugustanae adscriptus.
I). J. FERNANDEZ Romanae domui in Collegio Lconiano adscriptus est.
D. J. DEKKERS, Secretarius Generalis, prae valetudinis impcdimento dispensationern ab officio expostulavit, atque ad suam rediit
Hollandiac Provinciam.
I). 1'. I-IE.NZ\IANN, oeconomus in Villehon, nominatus est Secretaries (;cueralis.

Visitationes peractae
Rev.nnrs 1). Superior Generalis, die 10 decembris 1970 Roma
profectus comitante R.D. J. MURPHY, Secretario particulari, Sodalcs invisit in Hongkong, ac in Provinciis Philippinarum, Australiae et
Indonesiae. Romam, autem, reversus est, die 24 ianuarii 1971.
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EX PRO T"INCIIS XOSTRIS
PunV. BRASIL. CuurrinENsi^. - Pius obitus Sodalis L. Bronny
(1877- 1970).
Le 23 septembre est mort, dans la maison de Curitiba, entoure de toute la Communaute, 'Mr. Ludovico Bronnv.
II est ne en Pologne Ic 2 janvier 1877. II a ete recu dans la
Congregation le 21 octobre 1896 et ordonne Prctre le 5 juillet 1903,
en Cracovie. Il avait pourtant 93 ans d'age, 74 ans de Vocation
et 67 ans de Prtitrise.
II est venu au Bresil en 1908. Depuis it a toujours travaille
en notre pays.
II a ete notre Vice-Visiteur pendant 27 ans, des 1928 it 1955.
11 a ete le Directeur des Filles de la Charite pendant 35 ans, des
1928 a 1963. 11 a tout fait pour organiser et developper ces deux
Provinces. II a fait construire presquc toutes les eglises et les maisons dans les paroisses ou nous travaillons actuellement. C'est a
Lui que nous devons I'existencc de nos deux Scminaires. Aux Filles de la Charite it a aide it construire les Iii pitaux, les Colleges
et les Maisons d'Assistance. L'Archeveque de Curitiba a dit de
Lui: o L'Homme geant de I'Assistence Sociale et le vrai fils de Saint
Vincent de Paul ».
II a passe ses quatre dernieres annecs dans le lit, sans pouvoir voir ni ecouter personne car it await perdu la vue ct 1'ouie.
Mais on n'a jamais ecoute une plainte pendant tout cc temps.
Nous sommes tour certains qu'iI continuera a nous aider par
les graces qu'il nous obtiendra aupres du Bon Dieu, car it a toujours aime la Congregation et notre Province.
Domingos WtswEwsKI, C. I.

PROV. CUBANA. -

Notitiae de vita Provinciae.
Lema : a Los que estuvimos a las maduras,
debenios seguir estando a las verdes *.
Naden con el agua que Ileva el rio o
(P. SLATTERY)

1 . nr rORIAL
.Aqui se'uimos dando testimwuo de Cristo en una I,lesia que atruviesa su borrasca, Pero mientras funcione oficialmente, con su jerarqula completa V con la posihilidad que el presenter, de predicar la divina palabra ). administrar los sacramentos diremos presente, con el

- 146 arma al hombro en la posta de Dios, hasta donde podamos o nos rindamos respondiendo a la llamada final de Dios.
No hubiera hecho otra cosa San Vicente de Paul, del que queremos ser hijos fieles hasta la muerte.
Despues de todo la prueha no es tan dura, si la compara"i0s colt
otras que conocemos por la historia.
Por Codas las ovejilas de este pequeno rebano,
Iiilario CII.AcRRONDO, C.M.

NOT ICIAS C' ONDENSADAS

1. - No dejan entrar sacerdote alguno v solo cn la Habana
entre fallecidos y retirados ascienden a sicte. Nosotros tenemos
dos cubanos; uno en Espana v otro en Colombia que no pueden
venir.
2. - Tenemos bastantes Obispos (12) por todo; mas del doble que antes de la Revolucion. Vava In uno por In otro.
3. - El P. Vca ha podido tomar sus vacaciones en Esparta,
gracias a que sus compancros, como decimos en el argot socialista
de Cuba In han sustituido por meses en su parroquia, comenzando
por el P. Visitador Alfredo Enriquez.
4. - La cosa esta en que hay que seguir apretando el cinto,
pero comemos In que hay; que no es mucho, pero quizas nos sea
saludable la dicta. Es buena medicina que evita la necesitad de
las de la farmacia.
5. - Devaluado el dinero, tcncmos que soportar la bolsa negra general que casi iguala al comercio oficial del estatal.
6. - La I.iturgia es decir, cl ejercicio del culto es regular, con
tal que sea siempre dentro de la Iglesia. Obra social o de otra class
no hay ninguna. Hay facilidad para cl servicio de Ins enfermos,
en los hospitales, que son del estado. Los PP. Perez, Enriquez v
Sanchez los ejercen diariamente dos o tres veces al dia.
Mi juventud amontonada en los pies, me impide avudarles
mucho en su labor.
7. - No recibimos revista alguna, ni las do la Congregaci< n.
Ademas que tanipoco podemos pagarlas por falta de dinero convertible. No rccibinuos libro alguno, excepto los liturgicos que vicnen por la Nunciatura exclusivamente.
8. - Las Hnas. de la Caridad han perdido una casa, la Antigua Creche del Vcdadn, por habcr pasado cl inmuchle del Ministerio de Salud l'uhlica al de F.ducacii'm.
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estos fieles.
9. - Tenemos que soportar una campana de consignas, no do
legislacion, quc esta reduciendo los bautizos, comuniones y matrimonios, y asistencia a los catecismos, por adoctrinamiento escolar
de que los integrados al partido no deben acudir a la Iglesia para
nada. La manifcstacion de una religion cualquicra quc sea, dificulta incorporarse a la villa civil, estudiante, militar o magisterio
u otras actividades. No existe la violencia personal pero si la prescasi oficial, aunquc coma digo, no existe legislacion alguna
antirreligiosa.
10. - La atencion it las IInas.: es normal pues este ano el P.
Enriquez di() tres tandas de retiro v estan atendidas en sus confesiones y conferencias mcnsualcs, al igual que el Noviciado, quc
cuenta actualinente con cuatro novicias. Algunas mas estan dedicadas al servicio de la parroquia rural, cuidando de su manutencion los obispos de cada diocesis.
11. - La asistencia dominical en la Merced es buena, al igual
que en otras iglesias y las devociones populares, Como la Merced,
o Semana Santa estan bien concurridas, a pesar de la mucha gente
que se ha ido de Cuba, en su mavoria gente de Iglesia.
12. - El dincro nos cobra, para lo poco que podemos gastar.
Pero los fieles y las Hijas de la Caridad nos ayudan mucho, para
superar la cartilla de racionamiento.
13. - En la Merced dicen cada uno de los PP. Paules, Perez
y Chaurrondo, dos misas, mas ]a de la Casa Central de las Hijas
de la Caridad.
14. - El ano 1969, hicimos 1200 bautizos y a ello vamos en
1970. Asi que algo hacemos y para algo qucdamos.
15. - El Musco de la Merced se ha acrecentado con ]a adquisicion de agunas imagenes y vestiduras sagradas del siglo XVIII
de considerable valor, procedentes de un antigun convento habanero. Con gran satisfaccion del Hno. Raul Nunez su fomentador
diligente.
16. - El P. I,azaro Ibanez vc recompensada su soledad en Santiago de Cuba con las fundadas cspcrar.zas que proximamente la
Cornision de Monumcntos de aquella Ciudad comience la restauracion arqueologica de su Iglesia devolviendola a su primitivo estado
del siglo XVIII 1740.
17. - Los restantes padres del interior, en numcro de leis
soportan ]a contrariedad de no vivir en comunidad, ofrcciendo este
sacrificio a Dios, por defender los interests de la Iglesia y de la
Congregaci6n.
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Paules en Cuba , con el arnia al hombro en la posta de Dios, para
dar testimonio dc Cristo y servir a sus hijos cristianos de Cuba,
nadando en el agua que lleva el no, al decir del P. Slattery . Laos Deo.
Habana , Iglesia de la Merced, 27 de noviembre de 1970

Ililario

('HAuRRONDO,

C.N1.

PRov. Hor.r..aNnt .Al:. In memoriam Sodalis I. C. Janssen
(1896-1970).
L'homme propose, Dieu dispose. Monsieur Janssen, a son
ordination, fut dispense de la prostration pendant les Litanies de
toes Ics Saints, a cause de sa tres faible sante. Cela n'a pas empeche qu'il ne terminat sa vie qu'apres 48 ans d'activite sacerdotale.
11 naquit it Susteren (L) le 2S juin 1896. A douze ans it se
rendit a l'ccelc apostolique de \\'ernhoutsburg et s'y montra on
etudiant capable. Le 7 septembre 1915 it entra au Seminaire Interne de Tannin{'en , et c'est la, durant ses etudes, que se manifesta
la maladie tuberculeuse, par suite sans doute du manque de nourriture substancicllc, dont la Hollande, bienque non belligerante,
cut egalement a souffrir. Pendant au rnoins tine annec it dut garder
un repos complet, mais nonobstant sa sante delicate, it reussit it
surmonter passablcmcnt son real . 11 aurait toujours it se mcnager,
inais sa bonne humeur Iui a servi de rernede excellent.
11 a travaille a divers androits, Ic plus souvent comme aum6nier chez des Socurs. Les premieres annees de sa pretrise cependant
it les passa a R'rrnhoutsburg (1923-28). C'est la clue par le taquin
Monsieur Corneille de Boer lui fut adjoint le surnom tie _11onsei,neur, par assimiliation a son homonyms Jansenius, eveque d'1'pres.
Bonnement, avec son large sourire, Monsieur Janssen accepta sans
protester, et le nom lui resta conune utile specification parmi les
nombreux Janssen du Catalogue. Un jour rneme, avec cc nom,
it a joue un joli tout it 1'auteur de cc distinctif. Lorsque cclui-ci
etait superieur it Nieuza-Einde et que Mgr I,ebouillc etait en conge,
Monsieur Janssen s'v annonca pour lc diner, et par telephone it
(lit: «Vous parlerx avec :Monseigneur!). Sans trop faire de reflexion le Superieur donna ses ordres a la cuisine et fit ajouter de
1'extra. Juste avant le diner, c'etait. Mons. Janssen qui sonnait a
la porte. 'T'ableau.
Sa sante a toujours connu hausses et baisses: les dcrnieres annees lenternent scs forces diminuaient. Plus d'unc fois on dut Iui
administrer le sacrcment des malades et Ic Saint Viatique, et pour
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les Filles de la Charite de Susteren. 1)epuis it y cut un assez bref
sejour a I'hc pital de Sittard, et c'est 1a qu'il s'etcint lc 29 decembre
1970. Ses funerailles eurent lieu le 2 janvier 1971 a Susteren-Mariaveld, oir it fut enterre au cimetiere de cette paroisse a cote Cie
ses confreres defunts. II a ete le septicmc confrere hollandais, mort
pendant I'annee qui vient de se terminer.
Seigneur Jesus, donncz Iui le repos eterncl.
Panniit;en.

Corneille

Pttov. IRANICA. (pars altera).

VERWOERD,

C.M.

Notitiac de historia et statu Provinciae

LA CUNGRI:G:A'flON M" LA MISSION EN IRAN
%lais revenons quelque peu en arriere et enfoncons-nous Bans
lc pays. Les confreres, installes a Rezaieh en 1841, ne tarderont
paa a envisager la creation d'autres pontes juges interessants pour
diverses raisons.
Pour prendre en charge les populations armeniennes qui, en
Azerba'idjan occidental et oriental, etaicnt it peine mieux partagees
que Ics collectivites chaldeennes, les Lazaristes s'installerent it Tabriz. Pour titre plus pros des autorites centrales dont les interventions s'averaient malhcurcusement souvent necessaires pour regler Ics ditferends entre conununautes chretiennes, plusieurs tentatives d'installation a 'l'chcran, devenue recenunent capitale, ahoutircnt finalcment a tut etablissement delinitif en 1861.
La premiere occupation des confreres lazaristes a Teheran fut
la scule assistance spirituelle, avec ('aide d'un pretre armenien attache an service de I'Ambassade de France, d'un groupe tres reduit
de chreticns locaux et d'un groupe a peine plus important de catholiques strangers, employes Bans les bureaux des diverses representations diplomatiqucs curopeennes; en tout, one petite centainc
de pcrsonnes. Si bicn que Ics Missionnaires se mirent it la recherche d'activites tin peu plus prenantes.
La vole lour en fut indiquee par les demandes, qui ne tarderent pas a lour titre adressees, d' overture d'une ecole. C'etait chose
faite des lc mois de mars 1862; un firman imperial legalisait, des
les premiers jours, l'ouverture de I'etablissement qui recevait, au
jour de son inauguration, one vingtaine d'eleves et, it travers ceux-ci,
etait etabli a Teheran le premier contact avec lc monde musulman
de I'Iran.
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avec one seule ecole iranicnne le monopole de l'enseignement it
Teheran. Les archives du <( College Saint-Louis », contrairement a
celles de la Paroisse qui temoignent d'actes religieux accomplis en
1853, ne remontent pas a 1862; lcs premiers documents sont dates
de l'annee 1910. Ccs archives temoignent de deux choses.
La premiere est interessante pour l'histoire de la socicte iraniennc. Il apparait en effct que l'Etat-Civil n'existait pratiquement
pas en Iran jusqu'en 1925, date it partir de laquclle tout citoyen
iranien fut oblige de se choisir un nom de famille. Cela petit paraitre bizarre; rnais, jusqu'a cette date, les personncs ne se designaient
que par Icur prenorn. Les listes d'eleves comportaient done des
series impressionnantes d'Ahmad ou d'Ali ou de i'Iansour, qui se
distinguaient lcs tins des autres par la simple adjonction it leur
prenom d'un numero d'ordre attribue au moment de ('inscription:
Hossein I, Hossein II... En sommc, de veritables dynasties a vrai
dire fort disparates! Et, bien qu'il snit parfois assez diflicile de
t4 personnifier # exactement ce qui se trouvait derriere tcl ou tel
matricule, les renscigncments de filiation ou de donriciliation orientent les recherches lorqu'un ancicn eleve, de 1916 par exemple,
vient demander, Dieu salt pour quells raison, tin releve de ses notes.
Les recherches effectuees en differentes occasions de ce genre ont
permis de constater qu'iI y avait, parmi les eleves frequentant l'Etablissement, une sorte de tradition, tine certaine continuite de familles, une clientele constants dins ses principaux elements. Ccla
permet de supposer humblement que les pores et les grand-pores
qui out recu la marque de nos predecesseurs n'en ont pas etc mecontents et qu'ils pensent que Ic meme chemin ne sera pas nuiseble it lours enfants ou petits-enfants; seconde revelation de nos
archives.
Le fonctionnement de 1'ecole de Teheran, c'etait normal,
connut des periodes fastes et d'autres moins heureuses. 11 traversa
meme, vers lcs annecs 1940, une periode critique, lors de la fermeture de toutes Ics ecoles etrangeres. Cc ne flit qu'un episode.
L'ecole put bientot rouvrir ses portes et accueillir des eleves chretiens. Au sours des annecs, un nornbre sans cesse grandissant d'eleves musulmans vinrent solliciter lour admission, prenant les places
laissees libres par les departs d'eleves armeniens ou chaldeens qui
sc regroupaient dans Ics ecoles nouvellement ouvertcs par lears
communautes respectives. Le College Saint-Louis fonctionnc aujourd'hui all rythme d'une foule d'ecoles iraniennes qui veulent
donner a la jeunesse du pays ]'instruction et la formation dont elle doit etre munie si I'on veut que domain elle puisse repondre aux
besoins sans cesse croissants du pays.
Dernier etablissement: Ispahan, capitale, avant Teheran,
jusque vers le debut du XIXe siecle. La ville artistiquc, la ville des
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Hours, la ville qui, de par ses richcsses historiques, rcflete encore
le plus fidelement lc visage de l'ancienne Perse, malgre l'inevitable
modernisation de la ville. 1\'Iais cc nc furent certes pas les roses
d'Ispahan qui y attirerent les Missionnaires.
C'etait la quc Bore avait cru trouver le milieu le plus favorable
pour le lancement de scs premieres ecoles. 11 est vrai qu'a proximite immediate de la ville vivait, pratiquement en vase clos, unc
imposante colonic armenienne. L'ingeniosite et I'ardeur au travail
de ces chretiens avaicnt etc appreciees par le roi Chah-Abbas le
Grand (1587-1629). Du village do l)joulfa oh its etaient concentres a la frontiere de la Grande Russic, it les fit transporter, a 1.200
kilometres de la, aux portes d'Ispahan, dans unc bourgade qui
recut it son tour Ic mcme nom de Djoulfa. Les conditions du transfert ne furent pas, it fact le (lire, celles d'une deportation. Ainsi la
capitale put tirer parti des talents officiellement reconnus de cc
groupemcnt chretien. De ses realisations personncllcs ou de celles
auxquelles it collabora, it restc de veritables chefs-d'oeuvre, notamment de magnifiques peintures italicnnes des XVII-XVIIIe siecles.
C'cst la, an milieu de ces populations chreticnnes, quc. Ies
Lazaristcs s'installerent en 1896. L'oeuvre prospcra rapidement:
ecole, eglisc et oeuvres annexes se devcloppcrcnt dc fawn fort
satisfaisante. Il faut signaler en particulier ('installation d'une imprimeric cn languc armenienne. La aussi, tout Walla pas sans problcmes; mais, lorsque I'ordre vint de Rome de ceder an clerge
et aux fidelcs armeniens tout cc qui avait ete realise, cc fut ccrtes
un fort bcl heritage quc les Lazaristes legucrent a lours successeurs.
Le dernier temoin des premiers pas d'Ispahan reconstitua la
Mission an centre de la ville elle-memo. II West inalheUrcuscment
plus la pour vous narrer en detail, avec son savourcux accent perpignannais, la vie d'aventures en tous genres qu'il a menec en Iran
pendant 55 ans (1904-1959). Le Pere Jean GALACP detient on bon
record, semble-t-il!

La situation actuelle de la Province d'Iran
Les Lazaristes sont au nombre de dix; oui, vous avez hien
lu: dix. Chacun d'entre eux pense que c'est Iii tin cffcctif plutot
modeste ne serait-ce quc pour maintenir en bon etat de fonctionnement les oeuvres existantes.
Its sont repartis entre quatrc maisons et une annexe: deux
confreres a Ispahan, un a Rezaieh, dcux a Tabriz, quatre a Teheran et, a Chimcran, tin confrere prete par la Province Orientate
des tats-Unis. Lour moyenne d'age est do 61 ans.
Le centre d'Ispahan est actuellenient tenu par deux confre-
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qui conduit ceux-ci jusqu'au terme des etudes primaires. Its assurent egalement la marche d'un internat d'unc vingtaine dc garcons,
('assistance spirituelle aux Filles dc la Charite, le fonctionnement
d'une quasi-paroisse frequcntec par quelques chretiens du cru et
surtout par des groupcs, plus ou moins importants suivant les
annecs, d'etrangcrs travaillant a Ispahan oil dans les environs immediats de la ville. A la paroisse, est rattache ('habitue] enseignement du catechisme. Accidentellement, depuis deux ans, et encore
pour quelques mois, doit titre assuree la visite periodiquc, toes les
quinze jours, avec celebration de la finesse ct catechisme, d'un chantier de barrago situe a un peu plus de cent kilometres d'Ispahan.
La Mission de Rczaich, qui fut le berceau do Congregation en
Iran et, pendant de longues annecs, le centre inspirateur de ses
activites, cst reduite aujourd'hui it bicn peu de choses. I,c clcrge
oriental a regroupe autour de lui scs fideles et a construit pour eux
eglises et ecoles. D'autrc part, peu d'etrangcrs sont appelee a travaillcr dans ccttc region engagee depuis toujours dans ]'agriculture
et dont on n'innigine pas qu'ellc puisse titre orientec viers une vocation industrielle. I3t surtout, les populations chretiennes se sont
dispcrsecs pour se rendre en des regions du pays all nivcau do vie
plus eleve oil pour s'expatricr: de forts contingents de Chaldeens
ont emigre viers les Ameriques du Nord et du Sud, et s'y sont
definitivcment etablis. Un confrere de 59 ans garde la maison et,
assiste d'un pretre du clcrge chaldeen, s'occupc d'unc douzaine
d'enfants chez quit ont etc deceles des signes d'appcl au sacerdoce.
La Maison de Tabriz connut, elle aussi, un passe tres actif
et tut, jusqu'cn 1936, la tnaison contralc o6 residait lc Supericur
Provincial. Dans ses activites, ells cut a faire face, vers 1955, a un
flechissement qui a etc surmontc depuis. Deux confreres, de 65
et 69 ans, en assurent aujourd'hui le fonctionnement. Its dirigent
une ecole de 250 eleves et Ic nombre des demandes d'inscription
est en aceroissernent regulier. Its out egalement la responsabilite
d'une paroissc moycnnement frequenter ct soot charges de 1'assistance spirituelle aux Filles de la Charite. Le nom de Ia ville, s Tab-riz
(qui fait tomber la fievre) exerce-t-il ses efiets ? L'un des confreres, armenien lui-meme, sert de trait d'union avec la communaute
armeniennc non-catholique de la ville, et it est parfois invite a intcrvenir pour temperer les ardeurs de discussions oil de qucrelles
qui ne sont pas depourvues de chalcur. yes interventions se sont
revelec:s a febrifuges ' et ont toujours etc fort appreciees.
L'etablissement de 'T'eheran, centre actuel do la Province,
est confie a quatre confreres (72, 53, 47 et 46 ans) qui se partagent
les responsabilites dans les divers domaines d'activite. Un College
de 620 eleves conduit les enfants dcpuis les premieres classes primaires jusqu'au Brevet d'F,tudcs frangais et iranien. Comme dans

les autres etablissements scolaires tenus en Iran par les Lazaristes,
la quasi-totalite des elevcs est constituec do jeunes musulmans.
Comme dans les autres ecoles egalement, Ic programme est double:
francais et persan. Pour l'enseigncment du fran4ais Ct des differentes matieres etudiees en cette langue, les Peres Lazaristes sont
assistes par des enseignants rccrutes sur place et, dcpuis quelques
annees, par des equipes de jeunes cooperants venus de France.
La paroisse est frequentec par quelques Armeniens et Chaldecns qui Iui restent attaches par le fait qu'ils y out de nornbrcux
souvenirs: haptemes, communions, manages..., et surtout par des
strangers francophones residant it Teheran. La paroisse deborde
largemcnt le lieu du culte et son quartier d'implantation. Beaucoup
ne peuvent frequenter I'eglise que fort irreguliCrement du fait quc
Ic ditnanche nest pas jour fens, le conge of}iciel hebdomadairc
etant fixe au vendredi. Les horaires scolaires permettent toutcfois
d'assurer l'instruction religieusc des jeunes Bans l'apres-midi du
dimanchc, de telle sorte que la messe du soir qui clot les catechismes
est animee par la presence des enfants d'abord et aussi par Celle
d'un bon nombre de families qui ont trouve dans cet horairc la
solution adaptec a la dispersion des paroissiens very tous les horizons de la ville.
Le a Groupe d'Amitie de Teheran >, apolitiqucs et areligieux,
est cependant rattache aux activites paroissiales par deux de ses
sections: Oecumenisme et Liturgie.
Des effectifs de confreres n iieux fournis permettraient a quelques malades et personncs agees de recevoir des visites plus frequentes. Des groupes francophones, perdus dans ]a nature, sollicitent
aussi l'attention ct des passages a cadence irreguliere y sont assures.
D'autres occupations, saisonnieres ou accidentelles se presentent
par exemplc sous les traits do touristes en quote d'hcbcrgement
ou do nourriture, on d'inoccupes a la recherche d'un salaire. Le
Tribunal Eeclesiastiquc Interrituel vient encore rogner sa part
de temps sur les journecs qui, en Iran commc aillcurs, tie sont que
de vient-quatrc heures. Et, en cc pays ou bien des valeurs semblent
perdre leur caractcre absolu, it faut revenir, dans l'enceinte do la
justice, it la rigueur des principes de la morale et du droit.
L'annexe de Chimeran, a huit kilometres de 'T'eheran, est
entrc les mains d'un confrere prete par la Province Orientale des
Etats-Unis, tres jeune encore et de Coeur et de corps malgre ses
71 ans. Sa Chapelle accucille chaque dimanchc tin pcu plus d'un
millier de fidelcs, en majorite anglophones, representant vingt
nationalites. Il est of icacement aide par un groupe compact de
dames catechistes. Libre de toute responsabilite d'ecole, it se rend
quotidicnnement au chevet des malades et, une foil par moil, fait
la visits d'un camp de I'armec americaine en bordurc de la Mer
Caspienne, en compagnie le plus souvent du Pasteur protestant,
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la plus morveillcuse entente cordiale, la honna parole, le sourire
et les encouragements.
Telle est I'humble presence actuelle Lie la Congregation de
Ia mission en Iran. Presence tres niodeste, qui essave de cotivrir
le maximum d'activites possibles. It y a deja longtemps que ]'Iran,
soustrait it la juridiction de l'anciennc Congregation de la Propagande pour etre rcmis a la competence de la Congregation Orientale, n'est plus considcre comme territoric de mission au lens strict
du mot. II Ic reste pour le moins au memo titre que les resents t, pays
de mission ) occidentaux oii la foi, jadis florissante, se trouve maintenant en regression.
11 parait normal qu'unc equipe de dix confreres, fussent-ils
tour validcs et actifs it ]'extreme, nc puisscnt pretendre (111'a tin
volume d'activite reduit a la tattle de Icur Hombre et de lcur age.
II noun semble bien cependant quc Ia presence que Woos assurons
soit une presence d'Eglise, bien qu'ellc snit fort diverse de cc qu'elle
est ailleurs, et combicn moms favorisee Bans son action. L'csprit
de I'Eglise s'y retrouvc, I'esprit de la Congregation de la Mission
n'en cst pas absent; du moins noun le pensons.
L'Eglise revendique l'universalite, a tenduc (qu'elle est) de tout
son effort vcrs I'annonce de I'Evangilc it tous les hommes » (ALI
Gentes, 1). Aucune portion de I'humanite nest excluse de cet effort, aucunc fraction de I'univcrs ne dolt Ctrs consideree comme
etant hors d'atteinte de I'Evangile, touts la terre est Terre Promise.
Des circonstances passagcres, meme si cites sont passagcres
it la mesure de 1'eternite de Dieu, pcuvcnt decourager I'honune
qui aime tenir entre ses mains le resultat de ses efforts, qui accuse
facilement les evenemcnts, et it qui it repugne d'admettrc son incompetence ou sa maladressc d'ou resulte souvent son ineHicacite...
t( C'est alors que Ics missionnaires pcuvcnt et doivent donner, avec
patience et prudence, avec one granite confiance en memo temps, au
moms le temoignagc de la charite et de Ia bienfaisance du Christ,
preparer ainsi les voles du Seigneur et I.e rcndre present d'unc ccrtaine maniere' (Ad Gentes, 6). Les routes par lesquelles Ic Christ
insinue son Evangile dans les Ames ne sont pas toujours ces artcres it grande circulation oil it arrive aussi parfois que la situation
ne soit pas toujours fluide.
En terre d'Iran, la Congregation de la Mission it requ de I'Eglise
une mission: cette mission est en sours d'execution et, par clle, la
presence de l'Eglise et cells du Christ sort assurecs authentiqucmcnt.
II y a tin temps pour seiner, un temps pour moissonner; mail la
determination des temps est a Dieu: scmailles et recolte ne se succedent pas toujours en un enchainement immediat. Les oeuvres
de Dieu , elles aussi, se preparent it travers I'homme et, des cette
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Le voyons pas.
Tout est it Lui, que ce soit dans l'eclat de Son regne, ou dans
l'opposition a Sa parole, ou dans I'anonymat ou it Lui plait, iei
ou 1a, de continuer sa vie cachee. La demarche de Son envov6 doit
revetir alors une allure particuliere. En l'abscnce de dialogue apostolique, it faut creer et entretenir le dialogue simplement humain:
devenir Fun do ceux vers qui noes sommes alles, parler leur langue,
saisir toute occasion de les micux connaitre. Quand tombent les
barrieres de defiance et de prevention, lcs relations s'etendent et
s'approfondisscnt, la confiance s'etablit, elle se depassc, elle s'epanouit en estime et en amitie.
C'est ainsi que le Christ peut etre porte it des Ames qui ne le
connaissent pas et ne le reconnaissent pas. D'unc presence qui
nc parait ctre temoignage que sur le plan humain, peat naitre a
la longue chez ceux qui en sont les temoins un etonnemcnt qui
incitera un jour a la recherche pour aniener enfin, Dieu sait quand,
it la decouverte.
Apres plus d'un siecle de presence, les resultats ne sont, dans
une optique humaine, ni convaincants ni encourageants; et personne, certes, West tente de se prendre pour un Messie. Ft cependant ccux qui oeuvrent la-has sont persuades qu'envoyes par leurs
Congregations ils doivent, au nom de I'Eglise, continuer la mission.
Its portent en terre d'Islam la priere de 1'Eglise; ils y mettcnt la
presence eucharistique, premiere implantation du Christ; mais ils
n'ont pas la joie de voir cette longue nuit du Jeudi-Saint deboucher sur une redemption qui nest pas encore sutlisamment meritee pour cet Islam dans lequel le Pere PEYRIGUERE voyait un bloc
capable do resister au spectacle des plus entiers dcvouements
Dans les circonstances actuelles, I'horizon missionnaire parait
mal dessinc, la dimension apostolique du travail semble fort restreinte, sinon inexistante, la vision de l'avenir est incertaine et
hurnainement decouragcante. Toutefois, malgre I'apparente inulite de nos efforts, rnalgre les deceptions, nous restons attaches
a cc pays au pros duquel nous sommes lcs delegues de la Congregation de Is Mission. Et nous souhaitons qu'cn faveur de cc pays
Ic Christ prononce biente)t cc dernier mot qui nc saurait Lui echapper et qu'Il realise jusqu'a travers l'imperfection do notre action
ce qu'il n'est au pouvoir d'aucun homme de mener a bier.
Cc n'est pas l'intelligence qui sauvera le monde, mais le cocur.
Pour faire passer aux Ames iraniennes la decouverte du Seigneur,
it ne faut pour l'heure que s'cfforcer de les connaitre plus profondement et de les mieux aimcr. Le reste viendra a I'hcurc de Dieu!
(Excerptum ex Bulletin des Lazaristes de France
pp. 68 ss.).
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C. Chilouet ( 1899- 1970) et L. Dusio ( 1920-1970 ), ad caelestem patriam remigrati.
QUARANTE ANS SOUS LES TROPIQUES
MONSEIGNEUR CHILOUET
<^ je viens d'ecrire un mot a Raphael (le P. CounROY), mon compagnon de route a Madagascar
en 1927. Vous saves que j'ai biers nranque le
preceder pour It, grand voyage... et je crois que,
malgre tous les efforts de la Faculte, mon ' pelerinage ' ne se prolongera pas tr Cs longtem ps >,.
Nlgr CHILOUET ecrivait ainsi ses pressentiments le 9 octobre
dernier. Ucpuis lors, it avait repris ses activites et paraissait gueri.
Toutefois 11 avait donne sa demission et se preparait a passer les
pouvoirs, quand, dans la nuit du 24 au 25 novembre, it s'eveilla
pris de malaise. Le P. Stanislas, pretrc malgache, de passage it 1'eve6e, vint a son chevet, tandis clue Ic P. Antoine allait revciller les
PCres et la Soeur infirmiere. Monseigneur saisit son crucifix, pronon4a le nom dc Saint Vincent; le P. Stanislas Iui donna I'ahsolution. Pcu apres, les PCres ct les Socurs arriverent, mais c'etait la
fin du « pelerinage 'I: le P. CIIILOUET murmura quelqucs prieres,
exhala un soupir, Iacha le crucifix... et entra dans la Vie.
Le 27 novembre, en la fete de Notre-Dame de la Aledaille
Miraculcuse, accompagne de la pricre de tout son peuple, de nombreux amis, des Soeurs et des Peres (*) le President T IRANAMA
s'associant personnellement au deuil par tin telegramme de condoleances, notrc eveque etait cnsevcli dans la terre rouge du cimetiere de la leproserie de Farafangana, aupres de Mgr LASNE et
de Mgr SLVAT.

C'etait le terrne tie quarante-trois annees de presence it Madagascar, ICs huit premieres dans la chalcur sCche de Tulear, et tout
le reste dans la touffeur et les miasmes de la cote Est. (duel changement avec son Auvergne natale.
Apres on doctorat cn theologic it Rome, qui semblait le destiner a l'enseignement, cc n'cst pas sans merite que le jeune Pere
CIIILOUET etait parti 1a-bas, en esprit d'obeissance, a une epoque
ou les missionnaires s'en allaient en Chine ou a Madagascar <( toto
vitae tempore ».
Les epreuves n'allaient pas manqucr... Celle de In guerrc notainnient, qui isola totalement rile de In MIetropole et qui contrai* Un cardinal, Ic nonce et cinq eveques participerent a ces obseques.
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gnait les missionnaires a de veritables prouesses pour subvenir aux
besoins de toute la Mission. 1)c cette epoque, date une fructueuse
collaboration aver lc Frerc HENRI et d'ou sortirent quantite de solides constructions, civiles ou religieuses, dont s'enorgueillit encore
Farafangana.
Puis vint la rebellion qui faillit couter la vie a plusieurs missionnaires. MIais le P. CIIILOuEI', on tantinct cocardier, traversait
bravement Ics orages. A travels Ics evenements it avait su imposer
sa personnalite, tant chez les Europeens que chez les Malgaches,
et I'on ne s'etonna pas de le voir, en 1958, premier eveque du nouveau diocese de Farafangana.
Eveque de Farafangana, 1\Igr CIIILOUET construit de plus belle,
toujours avec son inseparable Frere HENRI. C'est un college de
garcons, on petit seminaire, tine ecole de catechistes, des eglises,
des eglises... qu'il nc pouvait, certes, toujours financer lui-meme,
mais dont it encourageait et soutenait pen on prou la construction

Exc.mus D. C. CHILOUET, C. M. (1899-1970)

- 158 souvent realistic par les Peres de brousse eux-memes. Lui-meme
venait de faire restaurer admirablement la cathedrale do Farafangana. Le budget du diocese etait pourtant bien mince: 120.000 F
par an (le salaire d'un directcur de la F.A.O.). M'lais Mgr. CiiiI.ou r economisait, faisait patiemment ses comptes, et rien ne se
perdait, et l'en ne thesaurisait pas.
Le 9 octobre, it ecrivait sa joie de voir tous ces batiments
fonctionner a plcin rendement:
<^ Voila la rentree terminee : 1200 filles chez les
Soeurs, 800 garcons au college... >.
11 se rejouissait aussi de la venue des Peres Slovenes qu ' il etait
allti relancer en Yougoslavic durant son dernier congc. Le 24 novembre, quelques heures avant sa mort, it ecrivait a l'un de ces
jeunes Yougoslaves en partance pour Madagascar:
e Demandez a Saint Vincent de vous donner le
zele missionnaire qui vous soutiendra dans vos
difficultes. Le zele et ['amour de I)ieu sont plus
forts que tout!*.
Nous garderons cet ultime message, sorti du coeur do Mgr
Camille CHII.OUET qui cut, a sa manierc et en depit des inevitables
tropismes tropicaux, cc zele missionnaire jusqu'au bout et qui
garda jusqu'au bout sa bonhomie et jusqu'au bout aussi... ]'inspiration musicale dont ses confreres, it faut le dire, se moquaient
gentiment. Neanmoins, cc talent reconnu lui avait valu son election
a la Prtisidence de la Commission episcopale de Musique Sacree.
En d'autres domaines, it ne prenait pas toutes les initiatives que
l'imptituositti des jeunes aurait souhaitees. Du moins, it n'en freinait aucune. Bien au contraire, it cncourageait sons ails marchantc >
qu'il aimait profondement et dont it etait tres fier.
Nul ne doutait, d'aillcurs, de sa bonte, surtout pas les pauvres qui avaient lours entrees a l'evcche. Mais jusqu'au bout, it
avait conserve les marques distinctives de sa dignite pour respecter
Ic dtisir profond de scs fideles tres attaches aux signes extcricurs
du pouvoir. En vrai fils do Saint Vincent, Mgr CHII.ot'ET n'cn
etait pas moms humble. Les dernicrs mots de sa lettrc du 9 octobre en temoignent de fagon timouvante:
« Priez pour les pauvres ' types ' quorum primus sum ego...
Nous savons, quant a nous, la reponse du Seigneur: r Euge
serve hone, infra in ^audium
Jean-M arie ESTR ADE, C.M.
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Dans La v ie diocesaine de Mordins, l'evcque, Mgr.
Francis Bovcov, a fait inserer, en premiere page
du numero du 6 decembre 1970, cette note:

Deces de Mgr Camille CHILOUET, Eveque de Farafangana,
a Madagascar
Depuis de longs moil, son etat de sante inspirait de vives inquietudes. Mgr l'Archeveque de Fianarantsoa m'avait confie ses craintes.
Un telegramme de :Madagascar a annonce, Ic 25 novembre,
son deces.
II etait profondement attache au Bourbonnais et specialemcnt
a M'Iontlucon, sa ville natale. 11 avait tenu a cc que je sois, le 2
juillet 1958, l'un de ses consecrateurs. J'avais eu la joie de l'accueillir
plusieurs fois a Moulins, au lendemain de ses venues au Concile.
Lc Pere Visiteur des Lazaristes (de Paris) m'a ecrit: a Cc devil
est d'autant plus penible que 1'eveque lazariste du diocese voisin,
Ihosv, vient de mourir, lui, a cinquante ans, apres trois ans d'episcopat. A ces eprcuves qui pleuvent sur notre mission de Madagascar, noun esperons que ces deux eveques, dans le repos qui est le
leur, obticndront des suites hcurcuses s.
J'ai demande a un ami tres fidele de Mgr CHILOUET d'evoquer
quelques souvenirs en cette a Vie Diocesaine s). Nous pricrons de
grand cocur pour Mgr CHILOUET et pour Ics missions qui lui etaient
cheres. Une messe sera celebree pour Mgr CIIILOUET en sa paroissc
natale, Saint-Paul do Xlontlucon, le dimanche 5 decembre, it I 1 heures.
Jc cclebrerai une messe pour Mgr CHII.OUET et pour le diocese
de Farafangana, le vendredi 11 decembre, a 9 It 30, a la chapelle
des Socurs de Saint-Vincent de Paul, 22, rue de Villars, a Moulins.

.j.

F. B.

1)c Particle annonce par Mgr de Moulins et paru
dans cc m@me numero de !.a vie diocesanie, sous
ha plume de Lucien I,epee, noun extravons le passage concernant la jeunesse de Mgr CHIIAUET:

CAMILLE CHILOUET est ne it 1llontluSon, le 18 juillet 1899, dans
tine famille modcste, au coeur d'un quarticr ouvrier dc la VilleGozet. Il connut it peine son pert, ouvrier a l'usinc Saint-Jacques.
Restee veuve, son admirable mere eleva ses cinq enfants encore
jeunes, it force de travail, de sacrifices et de devouement. Preccdant
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des Socurs de Saint-Vincent-de-Paul; devenue Soeur Andre, it
l'hopital civil de Vichy, die y mourut jeune encore, y laissant le
souvenir d'une rcligieuse pleine de vic, d'entrain et de devouement.
Apres une annee de latin au presbytere Saint-Paul, le jeune
Camille entra en 4e dans la section du Petit Seminairc do ('Institution du Sacre-Coeur. Sa gaiete, sa simplicite, sa generosite de
coeur lui attirerent des amities solidcs, qui lui sont restees toujours
fideles, resistant a l'usure du temps, comme aux plus longues separations (il resta vingt-et-un ans sans revenir en Bourbonnais).
Ses anciens camarades gardent encore le souvenir de cc jeans seminariste ardent au jeu, et dont les francs eclats de rirc retcntissaient sur toute I'etenduc do la tour de recreation, et meme parfois en classe, avec le bon, trop bon Pere Nicolas; ils ne sont pas
pros d'oublier cc < chic a camarade, comme on disait alors, loyal,
incapable de deguiser sa pensec et a qui on pardonnait sans peine,
tant on l'aimait, ]cs premieres places qu'il s'octroyait regulicrcment
dans touter les compositions. Aussi, quclle nc fut pas la stupeur
et la deception du cher cure de Saint-Paul, quand, en juillet 1914,
it apprit sa decision tie quitter le seminairc do Moulins pour achever a l'alumnat des Lazaristes, de Dax, ses etudes secondaires. 11
n'a dfi Iui pardonncr qu'au ciel.
Err octobre 1916, it prcnd Ic chemin de Paris pour v faire son
noviciat et ses etudes de philosophic et de theologic. Ordonne
pretre en 1925, ses superieurs, qui n'avaicnt pas cu do peinc it discerner ses remarquables aptitudes intellectuelles, I'envoient a Rome, oil it obtient sans peine Ic grade de docteur en theologic. II
recoit alors son obedience: c'est la mission de 'Pulsar, a l\ladagascar, la a grande He » evangelises depuis toujours par Ics Peres
Lazaristes. Il aurait prefers 1'enseignement; et c'est le coeur gros,
mais sans reticence, qu'il va partir: 11 avait fait Ic vocu d'obeissance:
pour lui, la volonte de ses supericurs, c'etait la volonte de Dieu.
II en sera recompense: it n'avait pas manque. air Seigneur: le Seigneur ne Iui manquera pas: en quelques mois, 11 s'attachait it sa
mission de Tulear au point qu'il lui en couta davantage de la quitter qu'il tie lui en avait coute d'y venir, quand, huit ans apres, en
1935, son eveque lui confia la direction d'une des plus importantes
missions du diocese, cello de Farafangana, en meme temps qu'il
le nommait consulteur provincial. C'est la qu'en raison de ses qualites de toutes sorter, et en particulier de sa connaissance parfaite
des moeurs et dialectes malgaches, it sera choisi par Pic XII pour
organiser stir place le nouveau diocese recenunent erige. Lc premier et scut surpris de cette marque de confiance, cc fut bien Ic
Pere CHILOUET; mais, toujours avec la meme simplicite, it accepte
la lourde charge qu'il n'avait pas recherchec, la redoutant meme.
11 s'embarque pour la France; et c'est Ic 2 juillet 1958 qu'il fut
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sacre par le cardinal FELTIN, assiste d'un evequc lazariste et de
Mgr BoucoN, que, tres attache a son diocese d'origine, it avait
ou la delicatesse de solliciter pour la circonstance...

A I'annonce de Ia mort de Mgr CHILOUET, le Cardinal Fei.Tir: it ecrit les lignes suivantes au Supcricur Provincial de Paris:

Paris, le 27 novembre 1970
Mon Pere,
C'est avec peine que j'apprends le deces de Monseigneur Ci111.ouET.
.7e ne savais pas que sa saute etait atteinte depuis quelques temps.
_le me souviens tres bien de sa consecration episcopale et .11onseigneur Chilouet m'ecrivait chaque annee, me rappelant ce souvenir et
me donnant quelques nouvelles de son diocese.
,fie ne manquerai pas de celebrer le Saint Sacrifice de la Messe
pour lui et de prier aussi pour I'Eveque d'lhosy et votre Mission de
Madagascar-Sud si eprouvee ces derniers mois.
Veuillez agreer, mon Pere, rates wives condoleances et l'expression
de toes sentiments tout devoues.
.j4 ;Maurice Card. FELTIN
[Bulletin des Lazaristes de France (1970), n. 25, p. 189 ss.]

MONSIGNOR LUIGI DUSIO
PRII\IO VE'SCOVO DI IHOSY
Ho visto l'ultima volta Mons. Dusio, a Ihosy, it 27 giugno di
quest'anno. Un saluto allegro e cordiale, dopo aver trascorso con
lui circa tin mese di fraterna e screna convivcnza nello studio dells
opere e dci problemi della sua Diocesi...: nulla allora faceva presagire the quell'abbraccio di commiato sarebbc stato l'ultimo. Ed
ora, a meno di cinque mesi, devo parlare di lui, ina col cuore colnio
di sgomento e di tristezza perche lui non a piii. E it compito di
scrivere di lui mi appare veramente penoso e difficile.
Ho innanzi agli occhi inolte letters pervenutemi dal I\Iadagascar in questi giorni: dal Nunzio Apostolico del Madagascar,
dal Vescovo di Fort Dauphin, dal Vescovo di Farafangana, dai
Padri Reviglio Razzu, Peressutti, 1\lombelli e da altri missionari,
dalle Suore Nazarene, ecc.; altre pervenutc al Superiore Generale:
da Mons. Pignedoli Scgretario della Sacra Congregazione per la
Evangelizzazione dei Popoli, dal Visitatore del Madagascar, dalla
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manifestano uno stupore doloroso inannzi alla scomparsa repentina
del nostro caro confratello e Vescovo; tutte sono d'accordo nelI'ammirazione per la sua vita, per le sue qualita, per le sue opere
e, anchc, per la sua morte edificantissima. Mons. Gilbert Ramanantoanina, Arcivescovo di Fianarantsoa, mi ha espresso a voce

Exc.mus D. L. DUSIO, C. M. (1920-1970)

-163(trovandosi a Roma per un Convegno ) gli stessi sentimenti, tanto
pi6 commossi in quanto Mons. Dusio era uno dei suoi pi6 prcziosi collaboratori nella Confcrenza Episcopate Malgascia.
Prima di tentare un abbozzo sull'attivita di Mons. Dusio nei
suoi trc anni di cpiscopato missionario, penso sia bene rcndersi
conto come questa attivita sia stata vista dalla Sacra Congregazione
per I'Evangelizzazione dei Popoli . Mons. Pignedoli , Segretario di
questo Dicastcro delta Santa Bede, cosi scriveva in data 6 novenibre at nostro Supcriorc Generale:
In an tempo in cu si avverte , piis the nel passato, it biso no di
avere dovunque ma specie nei territori missionari , Pastori illuminati
e zelanti, la scontparsa di an Presu /e ancora net pieno de/le jirrze e
(listintosi gia, dopo soli Ire anni di episcopato , per fervore di iniziative
e realizzazione di opere, non pub non rappresentare rata grave perdita
per le missioni 5).
Cui e bene aggiungcrc quanto, in data 11 novembre, ml scrisse
it Nunzio Apostolico del Madagascar, Mons. Michele Cecchini:
e A Hoare delta Santa Sede, dalle missioni del Alada;ascar e mtio
personae esprimo a lei, al/a Provincia, a tutta la Con,rcgazione vivissinte condo'lianze per la ntorte del boon e fedele servitore delta
Chiesa e del Van'elo. A queste condog/ianze si unisce altresi la pun
sentita riconoscenza per le molteplici opere di bene avviate da rlions.
Dusio e dai suoi confratelli in quel vasto e difficile territorio del slid
malgascio s.
Da notare the it Nunzio aveva compiuto la sua prima visita
alla Diocesi di Ihosy proprio net giugno scorso, in occasione delta
bcnedizione di alcune opcrc realizzate da Mons. Dusto, dai confratelli c dalle Suore (vedi lissione Vincenziana, 1970, n. 12).

La missione di Ihosy prima della sua erezione in Diocesi
per non ripeterc quanto i lettori gia sanno circa t'inizio e to
sviluppo delta missione malgascia affidata ai vincenziani di Torino,
nil accontentero di qualche brevissimo cenno sul suo stato aIl'arrivo del nostri primi confratelli, guidati da PADRE Dusto, net 1962,
e at suo graduale progresso fino all'crezionc in Diocesi, net 1967.
Padre Dusio fu tra i primi confratelli the si offersero volontari quando, net 1961, it Visitatore Padre Mordiglia decise di ridonare alla Provincia di Torino una <( sua ss missione, e precisamente
at Madagascar, dove i vincenciani francesi avevano iniziato it loro
apostolato fin dal 1648, inviati dallo stesso San Vincenzo. Padre
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attivita sacerdotale vincenziana esercitato I'apostolato delle < missioni parrocchiali »: ministero cui si era dato sempre con zelo instancabile e con ottimo metodo organizzativo, percorrendo innumercvoli parrocchic del Piemonte, delta Lombardia, delta Liguria
e di altre regioni italiane . In molte di queste parrocchie it suo apostolato e ancora ricordato da parroci c da fedcli.
La sua domanda fu subito accettata e con tre giovani confratelli (Padri Stanta, Strapazzon c Razzu) parts per it Madagascar
it 6 settembre 1962. Lo studio delta lingua malgascia li impegnb
per oltre sei mesi, ad Ambositra, e li rese idonei ad affrontare con
efticacia l'apostolato missionario net grande territorio loro aflidato,
in cui dovevano sostituirc i confratelli francesi (Maggio 1963). Talc
territorio constava di tre Sottoprefetture: Iiu>sv' e IVOHIBF, appartenenti alla Diocesi di Farafangana c BETROKA, appartenente ally
Diocesi di Fort Dauphin; entrambi af}idate ai vincenziani francesi,
che, veri pionieri, vi avcvano profuso meravigliose energie di zelo
e di bcne.
Ecco to stato del territorio all'arrivo di Padre I)usto con i suoi
compagni: 42.000 ehilometri quadrati di superficie; 130.000 abitanti; da nove a diecimila cattolici; 7 missionari; 13 Figlie delta
Carita; oltre 30 catechisti; 5 chiese (di cui 3 ancora col tetto di
paglia); 5 Scuole primarie con 1.200 alunni; Scuole di villaggio 16,
con 400 alunni; una trc ntina di cappelle di villaggio; due Dispensari.
Nonostante le diflicolta degli inizi, Padre Dusty, con la zclante
collaborazione dei prirni confratelli e di quelli arrivati negli anni
successivi, organizzo' a poco a poco it vastissirno tcrritorio, potcnziando i posti di missione giii esistcnti e crcandonc dci nuovi, aumentando di anno in anno it numero delle cappelle e delle chiese, delle
scuole di villaggio e del catechists, dando nuova vita alle associazioni,
curando in modo particolarc la formazionc di maestri e catechisti.
Fu cosi che, a soli quattro anni dal suo arrivo in missione, it
nostro territorio missionario fu eretto in Diocesi e Padre Dusio
ne fu nominato primo Vescovo: 24 maggio 1967. La sua consacrazione ebbe luogo it 22 ottobre succcssivo, in un tripudio di gioia,
di soddisfazionc c di speranza da parte di tutti . Vescovo consacrante
fu l'Arcivcscovo di Tananarive, Cardinal Jerome Rakotomalala, e
con-consacranti furono i due Vescovi vincenziani di Farafangana,
Mons. Chilouet, e di Fort Dauphin, 1`1ons. Fresncl ; la presenza
del Visitatore di Torino, Padre Mordiglia , porto at neo-consacrato
t'affetto e la fraterna solidarieta dei confratelli c delle score delta
provincia torinese.
It territorio delta Diocesi di Ihosy e it classico territorio dei
<4 Bara >: razza primitiva, forte, fiera c quasi impenetrabile dal panto
di vista evangelizzazione. Mons. Dusio e i suoi confratelli con
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opera paziente, coraggiosa e perseverante, fondata insieme sulla
bonta c la discrczione, riuscirono a poco a poco a farsi accettarc e
amare; ora sono innumerevoli i villaggi ^^ bara o the insistono per
avere la visita del missionario, la cappella, la scuola, it catechista...:
non tutti purtroppo possono essere soddisfatti, per mancanza di
pcrsonale e di mezzi.

La Diocesi di Ihosy alla morte di Mons. Dusio
Prima di passare a parlare di alcune principals attivita di lions.
Dusio, come N cscovo e Pastore, nit sembra opportuno racchiudcrc
in poche ma significative cifre lo stato in cui ha lasciato la Diocesi
nel momento della sua scomparsa:
15 missionari della Provincia di Torino e 1 Fratcllo; I sacerdote dioccsano malgascio: 25 Figlie della Carita e 7 Suore \azarene; 9 seminaristi diocesani; oltre 15.000 cattolici; 3.500 catecumeni; 112 catechists; 45 docenti laici; 9 chicse, 95 cappclle di villaggio e 35 luoghi di riunione per it culto; 135 cristianita visitate
regolarmente dai missionari; 6 Scuole primal-le e secondaric con
circa 2.000 alunni; 50 Scuole di villaggio con 1.500 alunni; 3 Scuole
di Lavoro con oltre 100 alunnc; 4 Dispensari con una media di
500 assistiti ogni giorno; 1 Lebbrosario in via di completamento;
la Casa per la formazione dei Catechisti e per Esercizi Spirituali;
2 grandi Centri per giovani e students; numerose Associazioni di
Laici impegnati; ecc.
Questo, scherrraticanrente, it lavoro the VIons. Dusio, i suoi
missionari c le Suore hanno compiuto con tantc fatiche e sudori
per lo sviluppo della Diocesi, c the rimarra come preziosa ercdita,
panto di partenza e base sicura perchc l'impulso operoso non subisca soste nra diventi sernpre pia vivo ed eflicace.

Attivita di Mons. Dusio per la Diocesi
Lascio naturalmente da parte quelle attivita the si possono considerare di ordinaria anuninistrazione per on missionario e per on
Vescovo in missione, facendo solo notare the Mons. DOSro inizib
it suo apostolato missionario a 42 anni e the seppe suhito affrontare con zelo c serieta scrupolosa una situazionc completarnente
nuova nella sua vita: talmente nuova da poter considcrarsi misteriosa e piena di incognite. Percio inizio suhito con pazienza, coraggio e forte volonta una preparazione personale it pia valida possibile, nelle due direttive essenziali: conoscere a fondo la lingua
malgascia, conoscere a fondo l'animo malgascio con tutta I'infinita
gamma di diversity fra razza c razza, fra abitudini e abitudini. Tale
formazione personale, continuata sernpre anche in seguito, gli diede
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apostolato.
-Non c'e da stupirsi quindi the la catechesi missionaria abbia
costituito per lui uno strumento di apostolato quanto mai valido;
e valido in due sensi: net senso cioe dell'evangelizzazione diretta e
in quello delta forniazione dei Catechisti. Come tutti i missionari
sanno, i catechisti sono per loro i piu preziosi <s aiutanti di campo
talmente indispensabili the senza di loro essi si trovercbbcro quasi
completamente paralizzati: nelle missioni un buon catechista e veramente tin tesoro.
Mons. Dusto, cos suoi missionari, compresc subito l'importanza delta posta in gioco in qucsto settore essenziale, e nulla lascio di intentato per dare alla Diocesi tin numero di buoni catechisti sufficicnte per far fronte ad una sensibilizzazione sempre piu
estesa delta massa pagana. I 112 catechisti the lavorano attualmente
in Diocesi Sono una testimonianza di quanto lui c i confratelli hanno
fatto in questo Campo, fra milic difficolty di reclutamento, di finanziamento, di formazione.
Quest'ultima difcolty non e stata certo la piu piccola. Quasi
tutti i catechisti operanti nella nostra Diocesi venivano da altre
regioni del Madagascar, specie da quelle dove it cattolicesimo e
piu antico c piu esteso; appartenenti a razze piii evolute ma diversissime quanto a mentality e ad abitudini, trovavano enormi difficolty ad arnalgamarsi con le razze del sud; c'era inoltre it problema,
molte volte insolubile, del sostentamento loro e delle loro famiglie.
Per risolvere qucsti gravi problemi bisognava assolutamente arrivare ad avcre catcchisti locals; in pratica: dare ai <^ bara» dei catcchisti a bara '>, the non si sentissero estranei all'ambiente e potessero sfruttare le abitudini delta razza per l'apostolato.
La a Casa del Catechisti > the Mons. DUSIO ha costruito a
Ilhosv ha avuto appunto questo scopo: dare una buona e profonda
formazione catechistica, morale e spirituale a catechisti del posto,
cioe delta Diocesi; e nello stesso tempo dare loro la possibility di
riunioni periodiche per programmarc c coordinare it lavoro, per
Esercizi Spirituals, ecc. Quest'opera, the a Mons. Dusto C costata
grandi sacrifici e preoccupazioni, e stata benedctta c inaugurata
dal Nunzio Apostolico del Madagascar l'8 giugno scorso, e i catechisti presenti erano oltre 80... Per essi questa Casa sary come un
continuo ricordo, unito a profondo rimpianto, di quanto it Vescovo
ha fatto per loro e per l'avvcnire delta Diocesi.
11 giorno prima, 7 giugno, cra pure stata bencdetta dal -Nunzio
la nuova Casa del Vescovo e dei missionari, iniziata, costruita e terminata quasi contemporancame nte a quclla del catechisti. Anche qui
e proprio 11 caso di dire: <^ altri seminano, altri raccolgono ». Con
questa casa 1\Ions. Desio aveva voluto dare al suoi missionari una
dimora semplice, rnodesta ma funzionale, anche per rendere piii
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ospitali le loro periodichc riunioni di organizzazione dell'apostolato: non so per quanto tempo sia riuscito ad abitarla lui stesso,
perche it giorno delta benedizione mancavano ancora tutte le installazioni interne e ai primi di settembre egli fu ricoverato all'Ospedale di Tananarive...
Un'altra opera cui 'Ions. Dusro dedicb un grande impegno,
non privo anche di molte preoccupazioni, fu quella delta costruzionc del nuovo Lebbrosario di Isoanala. I lettori di s 1\iissione Vincenziana s conoscono ormai motto bene quest'opera che, ideata e
iniziata coraggiosamente da Padre Stanta, e venuta via via assumendo delle proporzioni motto vaste e comportante gravi responsahilita. Mons. Dt'sio, come primo responsabile, ha portato ally
realizzazionc di qucst'opera it suo vivo spirito organizzativo e la
sua profonda prudenza.
Sc le attivita e le opere succitate sono considerate principali
perche piu visibili dall'esterno, non bisogna dimenticare it lavoro
quotidiano, faticoso, ricco di incognito c non sempre incoraggiante,
per la organizzazione delta Diocesi, appena nata c priva quindi di
tradizione e di esperienza. Problemi pastorali, prohlcmi liturgici,
problemi per estendere l'apostolato, per costruire nuove chiese,
cappclle, scuole...; non ultimi i problemi cconomici, che nelle missioni povere come la nostra diventano a volte acuti e rischiano di
paralizzare le attivita pin necessarie ed efficaci. Mons. Dusio, tnirabilmente coadiuvato dai suoi missionari, ha affrontato questi problemi con zelo pastorale, con calma e coraggio, distinguendosi,
come scrive Mons. Pignedoli, « per fervore di iniziative e realizzazione di opere ».
In conclusione, se si pub e si deve considerate premature la
scomparsa di Mons Dusro, si deve anche riconoscere che cgli, net
tre brevi anni del suo episcopato, ha saputo dare alla sua Diocesi una organizzazione e dclle basi da fame sperare, con l'aiuto di
Dio, uno sviluppo sempre cresccntc e confortante. Ed e certo qucsto
lavoro indefesso che ha minato a poco a poco la sua pur robusta
salute, privando infine la Diocesi del suo primo Vescovo e Pastore...

L'attivita di Mons. Dusio per la Chiesa malgascia.
Uno dei frutti piu immediati ed efficaci del Concilio c stato
scnza dubbio quello di dare ai Vcscovi di ogni Nazione e di ogni
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inalgascie )>. Gies ho citato le parole dettemi a viva voce dall'Areivescovo di Fianarantsoa, Presidente della Confcrenza Episcopale:
« Mons. Dusio era uno dci mici piu preziosi collaboratori in scno
alla Conferenza ». 1\ia sentiamo altre testimonianze.
In una lettera al nostro Superiore Generale, :'Ions. Zevaco,
Vescovo vinccnziano di Fort Dauphin, cos! scrive:
« La morte cosi inattesa di ?Mons Dusio ci ha gettati Hello sgomento... La 1)iocesi di Ihosv perde un Pastore amato (lei futti.... la
Provincia vincenziana del Madagascar perde un confratello the era
riniasto tale prafondamente..., 1'F,piseopato Malgascio perde uno dei
suoi niigliori operai e responsabili..., personalmente sento motto la sua
mancanza... e perdo un collaboratore fraterno per la pastorale d'insieme delle Ire l)iocesi vincenziane... 11 mistero del Signore resta intatto; a not resta la Fede viva the sostiene la nostra speranza net mezzo
delta prova... ».
Lo stesso a P. Archetto:
« ... Mons. Dusio era una delle colonne della Conferenza Episcopale, per le tre Commissioni the presiedeva, affidategli per la sua
competenza, per le sue qualiM umane, per it suo sento degli altri »,
per la sua giovialita... >.
Come queste, tante e tante altre testimonianze, the hanno avuto la lord manifestazione pii> sincera nei tre solenni funerali: a
Tananarive, officiato dal Card. Rakotomalala alla presenza del Nunzio;
a Fianarantsoa con una Concelebrazione alla presenza di un grande
numero di fedcli; e infine a Ihosv... (di qucsto funerale certo si
parlera a parte). Innanzi a queste testinionianze, P. Peressutti
commenta : « ... non si sapeva the Mons. Dusio fosse cosi conosciuto e stimato; ne siamo stati verainente colpiti e confortati >.
Col tempo certo avremo la possibility di conoscere piu a fondo
qucsto aspetto particolare dell'attivita di Mons. Dusio in un cameo cos! vasto e importante, the riguarda tutta la Chiesa Malgascia.
Per ora le testimonianzc song forzatamente brevi, nma tanto eloquenti e certo sufficienti per apprezzare di piu Mons. Dusio e
rimpiangerne con piu dolore ]a perdita.
E voglio concludere citando ancora dalla lettera chc mi scrisse
it Nunzio del Madagascar in data 11 novcmbre:
Sono stato profondamente colpilo per la perdita di Mons. Dusto,
come del resto 1'Episcopato, it clero, it popolo e perfino gli stranieri
the abitano qua (Tananarive). Non tento neppure di esprimere quale
Pena sia states per me vederlo declinare senza rimedio fra le alternative di speranza e di angoscia the le ultime .fasi del male hanno determinato in lutti not.
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groupe de travail. S'y trouvaient, en plus du Pere Benoit, representant du Pere General, Mesdames de Freville, Vice-Presidcntc
intern ationale, de France, Frau Piinder, d'Allemagne, Mademoiselle
di Scyssel, d'Italie, Mesdames Dubois et Dciva, de Belgique.
En Juillet 1969, sur l'invitation du Pcrc General, la synthese
fut presentee a 1'Assemblec generale des Peres. Cette synthese fut
remise a chacun d'eux et publiec dans <^'Mission et Charite. Un
carrefour permit ensuite des echanges sur la situation actuelle des
associations en differents pays, et sur les souhaits des Peres.
Les trois deleguees do I'A.I.C. et les Peres presents an carrefour, prirent ensemble la decision do faire adresser un projet de
Statuts aux associations, en leur demandant critiques et suggestions. Cc projet, redige en fran4ais, anglais et espagnol fut cnvoye
en Dccembre de la meme annec.
Des reponses en provenance de: Afriquc du Sud, Allemagne,
Centre Amerique, Espagne, Etats-L'nis, Italic, Malte, Mexiquc,
Perdu, Philippines, Suisse, Uruguay, parvinrent au Secretariat international; certaines d'entre elles contcnaient de bonnes suggestions.
Le resultat global est cependant insuffisant pour envisager des maintenant la possibilite de voter des Status.
Une voic nouvelle, plus realiste, cst apparue et l'accent s'est
deplace des problerncs de structure vers ccux de la a vie ». Le
moven concret necessaire actuellement, apparait le suivant: une
Rencontre internationale, centree stir la refiexion en profondcur
au sujet du Renouveau: esprit et action. A cette rencontre ou colloque seraient invitees deux ou trois personnes par pays, interessees
et soucieuses d'un vrai renouveau. 11 parait capital de miser sur
l'avenir et, par consequent, de recherchcr an maximum la participation des elements jeunes de l'association.
Cc Colloque, dont la necessite et l'urgence sont evidentes it
plusieurs titres, devrait avoir lieu en Octobre de cette annec.
Pour preparer cette rencontre, le groupe de travail se reunira
des le mois de Mars: une representante espagnole y sera invitee,
ainsi qu'une Fille de la Charite.
Conjointement it ces efforts, des demarches, des representations, des contacts ont ete effectues au nom de I'A.C.I. par plusieurs
deleguees du groupe de travail. 11 faut signaler entre autres:
- Presence au Conseil de I'Union Mondiale des Organisations Feminines Catholiques (UMIOFC): quatre foil, au Congres
et aux Colloques sur la place de la Femme dans I'Eglise et sur
1'Education de la Fenune.
- Presence au groupe de travail sur l'Fducation pcrmanente,
suscite par les Organisations Internationales Catholiqucs (01C);
presence aux Assemblees generales de ces O.I.C.

- 172 Il est intsressant de savoir que ces Brands organismes internationaux dont l'A .I.C. fait partic depuis longtemps , s'attachent
specialernent a aider ses organisations - mernbres daps Ieur tache
d'cducation et de formation , et qu'elles les reprssentent aupres des
grandcs instances officielles internationales (ONU, UNESCO, FAO,
etc...) et aupres des organes du Saint - Siege, spscialement le Ccnscil des Laics.
--- Presence it plusieurs rencontres oecumsniques intetnationales organisses par les OIC et 1'UMOFC.
-- Contacts personnels avec les Prssidentes des U.S.A., de
l'Espagne, de l'Italie.
- Contact avec le President International des Conferences de
Saint Vincent de Paul.
- Deux contacts tres importants out sts pris a Rome, aupres
du Saint-Siege . La deleguee du groupc de travail a etc reSue par
Mgr BODI .° ' a la Secrstairerie d'Etat, et par Mgr UYLENBROEK,
Secrstairc du Conseil des Laics, assists de M. de YABICHT, souSsecrstaire.
Ces dcux entretiens ont permis aux representants du SaintSiege d'apprscier les efforts de renouveau dsja realises , et d'approuver la procedure entamse: Questionnaires aux Pavs et Synthese do la Situation ; Elaboration d'un projet de Statuts; Organisation d'un Colloque international.
Des deux cotes , la forrnule de confier la recherche, les contacts , les rcfexions a tin Groupe do travail, a ets vivement encouragsc comme stape de reorganisation . Cc groupc a pour tache de
continuer sa mission et d'organiser le Colloque, avec 1'approbation du Pere (;saicral sir la Mission, et en etroite collaboration
avec la Vice-Prc.sickiitr lntcniatiinialc.
Enfin, une derniere dsmarche a ets effectuse par la delsguce
aupres de Akre CHIRON, Supsricure Generale des Filles de la Charite, qui s'est, cue aussi, vivement intcresssc au travail cntrepris,
a promis la collaboration des Filles de la Clrarits aux associations
internationales, et au groupe de travail par la presence de Tune
d'elles.
Rome, 27 7anvier 197/

Claire

DELVA

Pri.sidente francophone des E quipes
d'entraide de Belgique
Mernbre du Conseil de I'U.M.O.F.C.
Dclcguce du Groupe de travail A.I.C.

ANNIVERSARIA SODALIUM FESTA
Ad multos annos!
ANNI-

DoMUs

NoMINA

MENSES-DIES

VERSARIUM

1971
GONZALEZ Tcodoro, Fr.
6 5 ENGELS Leonard
5 SAINT-MARTIN Domin.
• 21 KIAO Jean

Madrid 1,
(Pr. Sin. Mer.)
Paris 1° 50
(Pr. Sin. Mer.)

• 23 VAN NISSELROOV L.
• 23 VF.ERMAN Tome

Eefde

50 voc.
50 voc.
voc.
50 sac.
50 sac.

Panningen
Alger

50 sac.
50 sac.

Ian. 1

• 23
Fcbr.

VONKEN

Petrus

Los Milagros 100 1 70 voc.

14 1 I'RREZ Germfin

50 sac.

Sassari

Mart. 26 PURINO Ottavio

N. B. - Qui supra elenchus, notitiis constat a Revv. DD. Superioribus Provincialibus ac Viceprovincialibus oblatis : quibus,
proinde, gratum praebemus animum.
BIIt LIOGIt APHIA
Sodalium opera ad Bibliothecam Curiae Gen. missa

Joseph FLORKOWSKI , C.M., La the'ologie de la Foi chez Bultmann , Universite de Strasbourg , Faculte de 'I'heologic catholiquc , Strasbourg 1970,
2 voll. in-8° (dactyl. exarata ), 750 pp.
N.B. - Agitur de thesi ad Doctoratum, approbata a iudicante Collegio
professorum , « cum mentione honorabili •.
Nasza Przeslosc ( Notre passe : etudes sur I'histoire de I'Eglise et do In culture catholique en Pologne ), Redaktor : A. ScIILETZ, C . M., XXXII
( 1970), in-8 °, 243 pp.
Jacinto FERNANDEZ , C.M., De Religionunt ac Institutorum facultatibus pastoralihus, post Concilium Oec. Vaticanum 11 Commentarium pro Religiosis 1 ,I (1970), 346-359.

Farid JABRE , C.M., L'etre et 1'esprit daps la pensee arabe = Studia Islamica
XXXII (1970), 169-180.
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